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"Du biat ein Priester ewigl!oh nach der Weise llelohiaedeka."

-

Die••

bl 110. PaBl:m, (V.4) auageaproohene Sohriftnhrhelt lat da■ Leitmotif;
daa :Im Hohelied

va:i

Prieatertun Christi; in der Bpi■tel an die Hebrae-

er,in den versohiedenaten Variationen aeine

Anwenmmg

f:lndet.

Sie lat

tonangebend f'uer die ganze, unvergleiohliohe Sohildenmg des uaberaua
wiohtigen Themas, daa der Verfasaer _aeinen Leaem vor die Augen .tu.ehren
will.

In der weitlaeuf'igeren Daratell,mg nun dieaea Grundged•nken• folgt

der heilige Schreiber einem wohlarrangiertam Sohema~ naoh welohma er

su,.

naeohat eine Auafuehnmg ueber die Oottheit Christi (:rap.I) ,md eine Er-

mahnung die Lehre von Christo hinaiohtlich ihrer koeatliohen Verheiaanmg•
en ja anzunehmon (Kap. II-IV) vorqehen laeHt und dann in medias res gehend oine Gegene~nandorhalt,mg Christi und Aarons mit Rueokaioht auf' :I.hr

Prieatertun (Kap.V) darbietet.

Der Exlcura in Kapitel VI mus• una nioht

bei'remden, well er zur Uotivienmg der in Xapitel VII • X auagefu.ehrten
Parallele zv,iachen dam Prieatertun des Al.ten und Hewm Bunde• clienen aolle
Im folgenden Kapitel findet aioh dam1 e:lne Abha.ndl\Dlg uaber den ael:lg-

maohmiden Glauben, wie er an den Glaubemheldea de• alten Bunde• herrliohe Beiapiele fand; und mit Kapitel XII und XIII mit :lhren El'ID8hmmgan
sur Gottaellgkeit, chriatlioham Wandel und re:lner Lehre, bringt der hellige Schreiber dieae aohoene Epiatel
Bat nun der Veri'aHer in Xapitel V

'

S\IIL

Abaohlua••

••me Daratellung

Tall

B'ohenpriea-

tertun Chriati aohon begonnen; so liegt ea illl1 d&ran, die Wahl aeinea
Thmna■

zu begruenden, wie dies ja au.oh Xap. V1 12 und VI,l: geaohleht. Behr

wohl konnte er aeitena seiner Leser e:lne Xenntnla von den "eraten Buoh■taben

der goettlichen Worte" vorauBBetzen, daher er nioht laenger von

der 11Lehre van Anfang chriatliohe• Leben■ 0 handeln; nioht "abezmal den

m
hhren•;

Grund legen" Will. lm Gegenteil• aie aollen zunelmen ,md waohlren
der Erkenntnia hoher.goettllober Dhlge und "sur Vollk.1111..--he:l:t;

und zu dem Zweok behandelt er daa herrliehhe Themas Ohri■tua der Hoheprleater.

Er haette kaurn e:ln beaserea waehlen koe:anen, denn gerade

die Sohilderung des Hohenprleatertuns Christi ermoegliohte ea

:Ua;

aeinen Leaern das riohtige Verhael tni■ dee al.ten und neuen Blmdea zu
einander darzulegen und da■

l'/&1"1111

der satistaotio vioari& Christi

m

aeinen versohiedenen Beziehungen zm al ten um1 newm Bund su er'Jd.uren.
Von grosaem Wert 1st aber a~h diese Da.ratellung van Hohenprie■tert\111
Christi deswegen; ,Yeil ale den wahren Endzwaok und die koeatliohen
Frueohte des Leidena und Sterbena des Erloeaera ain :tuer alle J.lal f'eatsetzt und bestlmrnt und demit zugleioh usber alle Irrlebren darueber

em

aohartea Urteil faellt.
Ea aoll nun :bn Folgenden unaere Au:l'gabe aeln naoh Varmoegen clall vorliegende Theme.., dem Gedanlceng,mg und Schema des Verf'uaera f'olgend., zu
behandeln.

Dass wir in unaerer clooh atwaa kurzen Arbeit

TOD

wei-tlaeu:t•

lgen Exkuraen ueber text-krltisohe Fragen und lu:ngeren Abhancll,mgen

polemisoher Art abaehen

muea ■en

und au:l' viela mtereaaante Punkte n:l.oht

welter aingehen werden koennen., liegf; au:l' der Hand.

Vor all• :lat um

1 .....

daran gelegen daa., was der Text aagt., zu erlaeutern)vera1aohen und da-

duroh eln 'Jd.aree Bild von Christo dlllL
brief zu gewinnan.

Hohenpria■ter

naoh d• Jfebraeer-

- ------------------A. Cbriatua iat der wahre, TOD Gott beruf'ene Hoheprieeter, 4er
Uitlaid mit den Menaohen hat.
·
Xapitel 6 11-10
Diea iat der Hauptgedanke, den der Verf'aaaer 1n dem obigen Abaolmitt .,.
Auadruok bringt, und er beginnt seine Abhancllung daruebar, indem er V.1-i
die wiohtigaten Ertordernisae einea Hohenprieatera aohUdert. Zunaeohat
■tellt er

v.1

die Regel feat: ein jeder Hoherprieaterwird aua J:enaohen ga-

•

,_JJ_,

nommen, da er .tuer Mensohen eingeaet1t iat. Die Begruendung dea n E.E

"
ii•,,- /J ~"' 0 """4 '""I'
■toht naoh

v.1.

•&1Vflt0lf~11

zeigt der naeohste Vera. Daa Amt dea Hohenprieatera be-

darin, daaa er

II

4we.: _.,.J

"·"·~•"

dar1ubringen hat

·ca,s:

9,9). Damit wird die Gesamtheit der Opfer bezeiohnet,,md ihr Znolc 1n den
rurt
nO en

''
- - 11
v-1ne
"'-><-•ec.,w"
angegeben. "Die hohenprieaterliohen Opfer aollen

11•

den Gnadenatond der Gemeinde, inwietern er duroh Suenden teila gebroohen,
tolls gefaehrdet 1st, v1iederheratellen. 11 (Delit111oh,S.171)
die Begruondung der Regel (V.l) in den i/orten:

11

Ea tolgt n,m

.,,,,._~7ec.o".ii«la,,,

J,,.,,_ "•

Der

Auadruok hat die Grundbedeutung dea Uaszhalten.a und Zuageln der Leidenaoha:rton, dann aber: aioh nachaiohtig enreiaen. Dieaea abaolut notwendige
Eri'ordornis eineo wahren Prieatera wird nooh duroh

v.2b

Dieae (

dan er aelbst ,migeben 1st mit Sohwa.ohheit."

,

erlaeutert: "naohill

-.ri,ra

,

,n,-. )

iat die

moraliaohe Sohwaeohe, Lev.4,3;4,16;7,28.,die 1hn beataendig an seine Pf'lioht
des JUtgefuehls gegen seine Mitmenaohen er!?mert. Gagen aie ala seine Kitauender,

11

"1:cus

~dyocr~,"'

,

n und

"_iii\«",..,"''"'"'~" -

so genanntweil ■ie,.._

gen ihrea suencll ichen Hangea '!9ri'ehlen und der Verauohung erl:legend aut den
Irrweg geraten - aoll er mllde geatinmt aein: er iat ja aelber ein Suender.
Daher kami auoh die Folge des Optera tuer seine eignen Suenclen,
auableiben.

Zu dieaen Er~ordem:laaen die Person dea

v.a.

Hohenprie■ter■

fend kcramt mm auoh daa, welohea aioh auf aoin Amt besieht, V.4:

nioht
betre~-

n'OAcl

niemand nimmt aelber die Wuerde aondern, indem er berui'en wird von Gott•
gleiohwie auoh Aaron. n

Ea liegt 1n der Hatur der Saohe • daaa

m anand

die

-6hoheprieaterliche Vluerde an aich reiaaen dar:f'. Die Bentung de■ Hohen-

prieatera 1st Gottes Sache wie auah Aaron und seine SoeJme duroh goettU.ohe Einrioht,mg das .Amt ampi'ingen, Ex.28,1J29,'6J8.1J lfu.3,10.
Biermit sind nun die Eri'ordemi&Be fuer das Hoheprieateramt ala aolohe■

erledigt. und der Veri'aaaer appliziert nm diesenKassstab auf' Chria'lnml.
Dae Schema dor Parallele zwisohen Aaron und Christo iat etwa wie f'olgend:

V.7-a gre11't auf' v.2-3 zurueok und V.9-10 vollendet. mit v.1 aioh zW1mn-

menaohlieaoend• die im Einzelnen durohgefuehrten Parallele. Die ~itte bil•

det V.4-s.
Daaa Christi Hohesprieatertun. ohne irgendnlohe Uaurpation aeineraeita,
au!' goettliohor Berufung. und zwar au1' einer direkteD Beruf'urlg• 1\lSat. be•
sagen v.s-s.(Die hier angefuehrten Stellen aua dam AT, Pa.2.7 u.110.4,

'W9r-

den :Im Folgenden behandelt.) Man kann ganz trei'tliohmit Prot.stoeolchardt
(Lehre u.Wehre. Jahrg.46.p.130) die aua Pa.110 hier angetuehrte Stelle "daa
Wort der Inotallation" L"'l dies Amt nennen. Demit iat nun daa eine Erf'orclernis aeitena Christi :f'uer dies Amt erledlgt. (V.4).
•

I

ft

gonannte " f t "'., i1a w

I

"ll ,.,

v. ;t .,~

/S· ",

Aber auah daa in v.1

iat an Christo in Erf'Wtll,mg geaangen.;

wie der Autor durch aeinen unmiaaverataendliohen Hinwei■ . auf' daa Leiden
Christi in Gethsemane v.7-8 anzeigt. Daraua kann man nur sohlieaaen,
auoh er

11

_p.l'tec.oJToc9Cc.v Ja,.,-.n war

da■■

oder naoh Kap.4,i&" G°ll"p,'ia,._J.,;_,,,

Te:rmoohte. (Gerade aein Leiden und Sterben (v.a) ala ";,,.,;.,

11

n

i■t eine lei■e

.Andeutung au1' den Wert seines Selbatopfera. in 91 16-28 nooh weiter dargelegt.)
Sein Leiden und Gehorsam bia zum Tode am Kreus (Phll.2,8) daa iat, aein
Sieg ueber den Tod aind die Stuten. die zu aeiner Vollendung fuehrten.v.9.
Dieae war ~ein Ziel, naoh deaaen Erreiohung er n

--~zco.s

genannt wird. Da:l'uer haben wir v.10 eine Erklaerung,

und

fitAJi:1t1.B,:-.s

zwar ao, daaa der

Verfaaaer. nun zwn zweitemal daraui' konl!lend.(V.!)• ciaa Leitmot:U; seiner Abhandlung erwaehnt mit dem Unteraohied, dass ChriatUII ein Jloherprieater naoh

der Weise Ltelchisedeks von Gott genannt wird.
Eroel't,mgfm: ueber eimelne Punkte in dieaem Absobnitt warden nun 1m Polgenden.
naeher behandelt.

.Anmerkungen zu Kapitel 6 11-10
I. Vera 1. - Betreff'a der Ueberaetzung Luther■ b•erkt DelitHoh1 nDll.8•
man nloht mit Luther Ueberaetzen dart: nein jeglioher Boherprieater•
wircl, :l.ndem er aus :Mensohen genommen wird, n usw. •wird jetst allgeme:ln
anerkannt.
Dann wuerde
,
,
, der
n Ver.taaaer geaohrieben haben1 n JT:i.a
11.(!,c&,e,.,..s I, )l~_,,-fJc.rt1,,M,ll"IJ.f • p.171
Vera 3 - Hier hat der Verf'aaser den Ritus dea Veraoehmmgatage■ :Im
luge, wo der Hohepriester, in den inneren Vorhot hinabgeatiegen• clamit anhob, daaa er zwiaohen dem Tempel und dam Brandopteraltar bereitstehenden Opferstier die Haende autlegte und her aioh und ae:1n
Haus beioh't;ete. Lev.16.,l vergl. Nu.29, 711.
II. Vers . 5;:.5 - Tholuok und de l1ette irren dar:ln., daas a:f.e meinen., die
hoheprieaterliohe \iuerde werde aohon aua Pa.2,7 bewieaen. Dagegen iat
mit Delitzsoh 9p.182) festzuhalten: der Verfasaer bewe:f.at aus Pa.2,7
nur die Einsetzunt; Christi in das Koenigtum. (daa "heute hab1 ioh dioh
gezeuget" 1st auoh nach Delitzaoh' s Ansioht Begruendung der generatio
aeterna)., ,·raehrend er mit Ps.,110;4 das mit dem Xoenigtum Christi eng
verbundene Priestertum bov,eist. Nebenbei iat duroh die Beziehung dieaer
Stelle au:r Christum dies AT Gotteswort .tuer meHianiaoh erklaert.
Das in Vere 6. gebrauohte 11 ,.!'E's II bedeutet nioht acmohl Rang ala
Stellung. Noch ueiter bestimmt ?tird ea vcz Vertasaer :1n 7,16.
III. Vera 7-8 - Der Zeitraurn., in v1elchem Chrietus Oehoraam lemte wircl angegeben in don Worten 11 '&,, T«1..1 ~ .... , . . .,., r.;.r ,;. e
r • l,-r.-~ n i.e.
die diesseitige Zeit seines Fleiachealebens, Phll.1.22; 1.Pet.4•2•
Rom.8.,3; 2.Cor.4,11. auoh Kap.2,14. Dadurohwird die wahre Menaohlioht6it Christi festgestellt. •
,
Der Ausdruok in V• 7 • 11 • a,-.il ..~,. c .c 11 1st nioht , wie manohe me:lnen•
II
eine untaugliche Benenn'llllG"., sondern wir muesaen Delitzaoh reoht geben;
wenn er p.192 sagt: "Fuer daa Verhalten gegen Gott., welohea aioh in dan.
Gebet zu Gethsemane auesprioht, gibt ea kein adaequaterea Wort."
·
Dass der Vertasser in V.7. Jesu Oebet in Gethsemane 1m S:lnne hat; darueber 1st kein ZWeifel, denn die ganze Sohilcler,mg kann aioh mar au:r
dies Ereignis im Leben Jesu beziehen. Kt.261 38ff'J llk.14.32.tf'JLk.22;39.t.t.

1t•

J

IV.

Vere 9-10 - Unriohtig fasat bier Ho.tblann den Auadruok n ;;eA tc ,,,,J,.fs 11
1n Vere 9., indem er illll aui' daa Sohneaverhaeltnia Christi bezieht.(Del.
S.197). Der Sinn ist offenbar dieaer., daaa die Vollendung und daa
Vollkomrnenwerden sioh auf Christi Uittlenerhaeltnia eratreolct• wie
a~h aua 1;2a vergl. mit 2,10 hervorgeht.
Bai V. 9. 1st z1,1 merken., daaa der Vertaaaer darin die Labre TOD der
grat:ta universalia zum Ausdruok bringt. Ea iat auoh f'emer ein awige■
Hell, Jea.46.,1'1., daa e:lns ewige Errettung TGm Verderben mit aioh briJJgt;
1;2s. Vermittelt wird ea duroh Chriatlm, bier 11 .. t'7c,u
"• Thqer•
p.18: "the author"; Delitzsoh, s.1981 "irwerber, Innhaber•. In seiner Vollend,mg lat Chriatus der Ureaoher des ew:lgen Hells. Ram..s.19.
In seinem Gnamon bemerkt Bengel sum 10.veraa1 "Gottea Sohn iat er genennet; zum Hohenprieater aber ist er ernafurE• ;md lat aolohe Ernennung
nioht erst naoh Vollendung Jeau, aondem vor aeinem Leiden• zur Zeit
des 110.Psalmea erf'olgt".

a

.a.

,

Beaohtenawert lat auoli in v.10. d,as■ Chriatu n A&X'- aee.r, n 1111d
11
Dioht wie vorher in V
~ • e e. .,..,. 11 genamrt w1rcl. Dan. DeU.ts■oha
trettliohe Bamerkung.s.199: "Indal er nioht in du h!mmlbohe .Al•
lerheil:lgate eingegangen 1st. olme s\lt'Or unter fiehentl-:lohen Gebe•
ten aioh aelbat Z\lt'Or georfert BU haben. lat er Aanma Gegenbild
und daher ".:.ex, , e , ,;.s
•

••••••••
Scmit hat nun der Verfaaaer bewieaen. daas Christua der ~ •

Gott

TOD

In allen

b~ru:f'ene Bohepriester 1st. derl!itleid mit den :U:enaohan hat.

Stueoken iat sein Priestert\111. ein wahrea Prioatertm. da ea die JJauptertordemiase dor lfensohliohke:lt und goettliohen Beruf'lmg zu d:le■em. Amt
vollkomm.en erfuoll t.

Es i'olgt nun in Kapitel VI e!n

Exlcur••

der auerat

die nun i"olgonden Kapitel VII-X motiviert (V.1•3) und e:lne Warmmg vor
Ab.tall an die Leser ergehen laeaat (V.4-20). Im VII. Ka.pltel wird daa
Argument dos Verfas sera fortge■etzt. indem er zuna.eohat darlegt. daaa da■
Hohepr ieotertum JAelchisedeks vorzueglioher iat ala daa des Aaron und seiner
Boehne (1-10).

Aui" den cn·sten Blick mag dieaer Abaohnitt etwaa fem

dem Hauptthema. der Epistel zu liete'~:i;;rtsaeoblioh iat

e■

Tm

aber ain wiohtig•

ee Glied in dor Gednnlcenketta daa VarfaBBera. ,md as dient aur

logi■ohen

Einleitung seines Hauptbeweisea dor Erhabenheit des Hohenpriaatertun■ Chri■tl,(Kapitel VII.11-28) in betreff seiner majeataet:lsohan Stellimg.
Eingeleitet wird nun unaer £olgende Abaohn1tt. Ka.p.VII.1-10. duroh eine
Sohildenmg der hiatorisohen Persoenliobkeit

llelohi■edek :ln

v.1-3. 8oc1aml

folgt V.4-8 ein Vergleioh zwisohen Abraham und Uelohiaedelc• aua weloham der
Vertaaaer die Erhabenheit dee letzteren ueber den

er■teren

b8ftiat

,md

ao-

dami mit V.9-10 mittelst einea Vergleiohea die Vorsuegl:lohke:lt de• Pr:lea-

tertma Heloh:lsedeks ueber daa der Boehne Levi herrorhebt.

Ml

~=
---~------------------

1· Du Priestertua des Melohieedek 1st wrsueglioher al■ du de■
Aaron und seiner Soehne.
•
Kapitel VII11-10

Die ersten drei Verse bilden ein

Ganze■ und ■ind eine Zu■ammenatellung

4111en, was die Schrif't Gen.14,181'1'. von llelohiaedek beriohtet., der ■o gehe!mninoll in der Gesohiohte dasteht. Er wird zunaeohet

",
"1'•tt,~•'11s ~a.-."~

n

genannt, Koenig Jerusalems. wie neben der in den hrgg. uncl Joaephu■ Ant.

1,10,2 vorliegonden Tr~dition auoh Ps.761 3 uncl die Aehnliohkeit ■eine■ Bamens mit denen der altoana.naeiaoher Koenige aohlieaaen laeaat. Zugleioh
'
I}
,
•
i•t er aber auoh 11 1., tef.vs
r-011 v,o7,- r. ""¥'"· 11 ( da■ n 1i .. 7 ~ c"~ 0 in Gene
14,22 bedeutot den Gott, dor ueber allea Gesohleoht erhaben lat), alao ein

Ton Gott beruf'enor Priester, in deaaen Person Koenig- und Prieatertum verelnigt aind. Sein Zusor.'lll'.entretten mit elem aiegreiohen Abraham naoh der
Schlaoht gegen vier Koenige iat der einzige Zeitpunkt, wo die■er Prieater-

koenig in der heiligen Geschichte auftrat, uncl gerade dieaea diente dasu;
um aeino Erhabenheit ueber Abraham zu zeigen. Uolchiaedek segnet ihn und
empi'aengt dagegen den Zehnten aller Gueter TOn Abraham. Darin liegt dea■en
Anorkennung der goettliohen Stiftung uncl UaohtTollkanmanheit dee Priestert\1111 Melohiaedeks.
und

O

/J...tlcl1~s

Die nun tolgenden Attribute,

t./e~,,,11s

II

0

I
~-.tr&J,.,s
rlc1t11co

,,,,,..,.s
I

U

beziehen sioh aut aeinen Nam.en ,md seine Stadt.

Damit wird er, wie der Name Uelohiaedek beaagt, bezeiohnet ala ein Koenig.
weloher in aeinem Regiment Gereohtigkeit z1111 Ziel uncl Erfolg hat, der aber
auoh zugleioh Frieden bringt uncl hat.

"Oereoht:lg]ceit aber und Friede aind

in der AT Prophetie die Signatur der Ueasiaaseit" (Delitzaoh,S.289).

Das■

nun dieae Ausdrlloke, aui' Jlelchiaedek bezogen, und mit Jlinaioht auf' den Inhalt von V.11-28, nioht zutaellig aind, 1st beaonder• erkenribar

&WI

Stellen

!m AT, die in ihram messianiachen Inhalt den Ueaaiaa naoh die ■en swei stuelc-

Jcen aharakteriaieren: Jer.33,16; Jea.9,6; Saoh 91 10; Jlioha 6,4.

In der weiteren Sohildenmg nun des Melohisedek heiat ea femer V.31"01me
Vater, ohne Mutter, ohne Gesohleohtaregi■ter, weder einen .Ant'ang der Tage

IOOh /dee_Lebana ain Ende haband• viaimehr Bm Abbild

de■

Sohnee ·Oottee ge•

aaoht, bleibt Priester :lmmardar" • Omie ainen hiatoriaohen Berioht ueber seine Vor.tahren und ohna eine Um

1n111

hohenprieaterliohen .Amt be•

reohtlgende Genoalogia ist er gleioh dan Sohn

Gott•••

dmn dae Prie■ter

t\ln nioht abkun.ttamaesaig aondern peraoenlioh zukonmt.

Gerade darin•

da11 er so an.tangs- und endloa daateht iat er elem Sohne Gotta■ glaich.
Darueber aohreibt Chrysoat~ua: "Gleiohgamaoht dam Sohna Ootte■, ■agt
er. Und worin zeigt sioh dieae Gleiohheit? Darin., da■1 wir Ton. di•••
wie Ton j enem vteder daa Ende nooh den Antang wi■■en, aber · TOn die■•
nioht wegen des Iiichtgeaohriebenafin.a, von jenem nioht wegen de■ Niohtaeina. n

Aus dan Entvruri' des Verfassers ueber die becleutaame Persoenlioh-

keit des Uelchiaedek in die■en drei Varsen erkennan wir• wie genau d6oh
Vorbild und Gegenbild einander entaprechen.
Im Folgenden nun wird die Aufmerksamkeit der Leaer auf'lfelohiaedek■

uuber Abraham und die levitiaohen Priester hinauaragende Groe■■e gelenkt.

In der Tatsache, dass naoh V.4. Abraham den Zehnten an den Prieatar-koenig
ablieferte zeigt sioh dessen Vorrang, und der Vertas■er hat ea ver■tanden
geachickterweise(den Naohdruok au.t daa bier

BU

betcmende Wort fallen su laa-

aen, indem er ea ans Ende des Verses atellt, naemlioh -

11

~ ;;,c'l'ec•'~ 1' 11 s ••

Der Sinn iat o.tfenbar: \'lie hooh muss dooh der atehen, der den Stammn.ter

Israels, in dem nach Gen.12,3 "alle Gesohleohter aut Erden geaegnat warden n
eollen, bezehntet hat.
Die Antithese der naeohaten zwei Verse laeaat ■ioh wohl am beaten in den
Worten Delitzsoh•s wiedergeben.s.276: "Du.rah eine goettliohe Gesetsbeatimm.,mg aind die Priester Israels vermoege ihrer Abatanm,mg

f net

-

TOD

Lni bereoh-

den Zehnten von ihren Bruedern., den uabrigen Abraluuniden au nehmen1

Uelohisedek hat dagegen den Zehnten von Abraham erhoben• dem Stammt'ater
nioht nur dor Zehntbereohtigten, aondern auoh dam Zehntbereohtigten• olme
daaa er, Abraham, durob ein Gebot verptliahtet war. ilm su geben. Sanit
ateht 'Melohisedelc n6oh vial hoeher ueber Abraham und in 1hm ueber den le-

!,,,,,l■Hi ■ :

-----~-----~---·---------------------Titl■ohen Prieatam. ala diaae ueber den Abrahaiclen1 clleae cluroh lllre Ab-

Jamtt 'IDld Gasetzenollmaoht: er, ohne der einen oder der andem su beduerf•
821,

ln rein priesterlioher llaohtvolllmmnenheit. n

Wann claher T. 7 • den all-

gemelnen Grundaatz .test■etzt: "Olma alle Widerrede aber wird du Oerbgere
TCll1

Hoeheren gesegnet" • so ist der logisohe Sohl.use, den die Leser selber

ergaenzen aollen. dieser: Melohisedek steht sogar ueber Abraham• dan Patri-

archen.
Aber demit gibt sioh der Varfasaer nooh nioht sutrleden. Br lus■t :In
Hiner Parallele in

v.a-10

eine neue Wendung e:Sntreten. lndan er e:lne Ge-

geneinanderhaltung, einen Vergleiohmlt der levitlaohen Prieatersohat'f; unc1
llelohiaedelc eri'olgen laesst. Die ersteren werden

v.a 11 :,,,110,J,,:i""""" s

::,,,,Je.

n

genannt, wamit gesagt werden soll: nur ala Glieder e:lnea :lm :f'ortwaehrenden.
Sterben begrif'fenen Gesohleohts anpi'angen ale die Wuerde ,md: Vorreohte dee
Prieatertma. (Ho:On.VfeiBB,1 1110-Delitzeoh.s.281). Dagegen:
0 ~ • "os

'oZ"t

"!:./i

"•

n aN•~ ti"; ~-e. .,.,,.e-

Dies erlclaert Delitzaoh s.281 sor "Der weltgeaohioht-

liohe Uelchisedek 1st geetorben. aber jener Hellegesohiohtliohe llelchised.elc
lebt, ohne zu sterben, von dan helligen Grittel der Heilsgesohiohtsobrei-

bung aut immer ala Lebendiger fixiert ,md daduroh sm Typus de~ Bohne■ Gotta,, des ewiglebenden Priester& gestempelt.

Di•••• Leben ohne Sterben lat

der erste Punkt, wor1n Uelohisedek die vcm Geaets beatilllllte le'fi.ii!.aohe Prieatersoha.tt ueberragt."

Bin .ternerer Bem,ia tuer die Erhabeheit llelohiseclek■

ueber die Lni.ten find.et sioh in

v.9'-10•

wo ea heiat1 "1Jnd.aosusagen;

ln

ln Abraham auoh Levi• der aonst den Zehnten empf'aengt• gesehntet worden• denn
er war nooh in der Lande seines Taters. ala llelohbeciek 1hn entgegenbm."
lilt andern V/orten1 hat Kelch!aedek wegen seiner Ewigkeit e:lnen TorraDg ueber

t.~'-

das sterbU.ohe.levitbche Priestertum. so hat er Dn auoh deawegen. 11911 ew

~

duroh die in Abraham geschehene Abgabe dee Zehnten e:lmn willlge Unterord-

mmg sugestand.

•**••••

➔

1P-J

sm

------------~-,-44--------------------~Zni Hauptpunkte a:l.nd ea• die der VertaHer in dem ebenbebandelten

Ab■ohnitt hervorgehoben hat: 1) Jlelohiaedek ateht ala Vorb:lld Chriatl
hoeber ala AbrahamJ

2) ae:ln Prieatertun lat TOrzuegl:loher ala du der

Lmten. Fuer die Auafuehnmg dea Hauptthemaa des VertaHera

WU'

d:le

Bnei■tuehnmg die■er 1.tcmente notwendig. dem in den nun tolgenden Veraen
d:le1e■ lapitela hat er ala Ziel hi Auge su se:lgen. du• amh Chriatl Prieatertun. weloher ein Priester eben naoh der Weise■ d.ieaea Jlelohi■ed.eb 1.t;

TOr&ueglioher 1st als daa des Aaron und ae:lner Soehne. "Ea iat die Unsulungliohke:lt des levitiaohen Prieatertuna und des daraut gebauten. Gean••••
nlohe naoh allen Se:lten hill von der l'l'e ilaagung vorauageaetst und von der
Ertuell,mg besta.etigt vlird." (Delitzaoh s.288)

Die Sohilderung deeaen in

Form von Parallelen dtroh deren Gegeneaetse die Abhancllung ~u e:lner klaren

Beweiatuehrung wird• i'indet sioh :l.n V.11-28 diesoa Kap:ltel■• Vier veraohied-

ene, uaberzeugende B8\'1eise des Vorrane;a Christi ala Priester gegenueber cler
levitlechen Ordnung s:lnd es die de~ VerfaHer darbietet
Abaohnitten: ll-l4J 15-19J 20-22J 23-25.

,md

nar in dieaen

Die Xlimax jedooh ertolgt aodazm

in den letzten dre_:l Vereen; 26-28; worin der Autor daa b:laher Geaagte clieaea
Xapitela :l.n einer herrllohen, inhaltareiohen Sohilderung su•mantaan unc1
damit seiner Darstellung ueber Chriatm. den ew:lgen.Hohenprieeter naoh der
Weise Uelohisedeka. aozusagen; die Krone _autaetst• .

Dieaen Absohnitt nun. Kapitel VII; 11 - 28 wollen w:lr jetst Sm Einzelnen
betraohten•

- •.

o.

Daa Prieatertum Christi des Prieatera naoh de• Weise Uelohiaedeka
i1t TOrzueglioher ala daa der lnitiaohen Priester.
Kapitel VII 111•28

Dai erste der ·vier Argurnente fuer die Infer:loritaet des levitiaohen. .Pries•

tertuu Christo gegenuober iat enthalten :ln dem Abaohnitt v.11-z&. Der Verfaeaer aetzt voraua die Umrollkomnenhe:lt und die Untaehigkeit de■ levit!aoh•
cm Prieatertums. die sich aus der naohgewiesenen Interioritaet deraelben

Tor dam Priestertums J!elchisedlllca ergibte Ala Bania dafu.er mm (denn • ol--r •
folgert aua V.6-10) bringt or

v .ll e:ln Argument., daa V/eiaa ao auaammenf'uat1

"l7enn nun vtirklich durch das AT Prieatert\ma die Vollendung eingetreten waen.,
dann haette ea :nntuerlioh eines neuen Bundea mit einam muen Prieatert'la nioht

Prof. Arndt fuehrt ea nooh vollataendiger aua:

bedurtt." (S.480).

11

11' the

Lnitio priesthood had brought on the desired oonaummation (and it m:lglrb be
expected to do this• because it fom.ed the basis of Iarae1 1 a ln)., than it
Would not be nooesGary to have another priest acne. Now. ainoe a ditterant
priest was announced• it is evident that the Levitio priesthood does not lead
to perfection."

Zu beachten iat• dasa der Ver:f'asaer den Auadruok

gebrauoht und nicht

11

II

&Z-llao.s

n

:;_,u os ". Es iat e:lll Priester ganz anderer Art., nioh'fJ

wie die Priester des A'l.
Priest~rt\1!11 (in

n .,,

i ri eo v

Die tolgliohe Eintuehnlng e:lne■ neuen., be■■eren.
" sohon angedeutet) briJJgt auoh eine

"..-,,.~r...~r!.s 11

des Geaetzes mit sioh, V.12. "Niohta gerizlgerea :lat e:lne tranalatio des Prieatert\'l!la als eine translatio des Geaet1ea aelber.," (Delitzaoh.,S.289)• J.lt.&.17.

Den duroh welchen die geaohehen iat., beaohreibt der Autor 1n den naeohaten
• • -•·
beiden Versen• indem er zunaeoha~ Be1ug ninmt aut daa Paalmwort 110•4• n •'I'-

o.. -,~ • .l 'IE?:"""'

•"

E:ln Priester 1st er. ohne jeclooh dan naoh goettlioh-

em Geaetz Terordneten. levitisohen Prieaterstam an1ugehoeren• d ~ n ,,,,..,, ;;. ir.
,
.,,,, ' ' f fl'~" " • ,,.

11

•

Seine tatsaeohliohe (Peri"•) Genoasenaohaft an einc Ge-

aohleoht ganz anderer Art, hier negativ beaahrieben., wird in V.14 poeitiv
.
,
, -dargelegt und aoine Identitaet duroh n fl 1tlf>010• 11.-w,, 11 :teatgeatellt. Duroh
" Yctftlri')/ov

"die im A'J: geweiuagte (Gen.49.,lOJ I■.11.,l) al• dwmala wohlbe-

bzmte Tatsaohe der Herkuni't dea lleaaiaa
18igt

&WI

dem Stemme Juda angebend•

der Verfasser in 14b., daas dieaer Stamm.,

wa1

he:--koemmU.ahe Priea-

teraoh~ betrii'f't., vom Gesetz ausgesohlossen ist. Daraus ergibt aioh;
daas·sein Prieot ort\lil naoh der Weise Uelchisedeka ohnen einen \7eohsel des
Geaetzes nicht stattfinden kann., daher auoh zugleioh das levitisohe Prie■tertum daduroh .fuer un.t'nehig erklaert wird.
Dafuer sprioht auoh f e rner der Absohnitt V.16-17., der snite Bewe11 dee
Verrassers .tu.er die Uni'aehigkeit des Gesotzes Christo gegenueber. D:lese
gibt der Gegensatz zv,ischen dem

II

h u ~s ':,,eos " und den levitisohen Pries-

tern zu erke nnen. Betraohtet man beide in persoenlioher la.naioht., dann liegt
der logiache Schluss

11

1<-.T,,,:,r.., ;,o,,,.

11

aui' der Band. War Uelohisedek an ke:lne

geaetzlichen Ve rordnungen gebunden., so ist es aein Gegenbild nioht minder.,

In keiner Wei se vrurde er in seiner priesterliohen Am.tataetigke1t duroh em
bloss -aut' irdinch Natuerliohes aioh beziehende Gebot besohraenkt w:le die

.Priester des

alten Bundes. Im Gegenteil., es kam ilm die n ,l.-,,,._..,..,,,1
1

~~:;• ~.-.... r-

"'l.:r0 ~ 11 .zu., woduroh er - da es ein unaufloesliohes ist - :ln Einheit seiner
Person (nicht ala Glied des geoetzlioh dazu bestimmten Stammea)
Traeger die oes Amtes ivurde.

&1111

ewigen

Begruendet wird dies duroh das mesaianiaohe

Schriftl'tort des Psnlmisten in 110.,4 (V.17) und damit der :ln aohar.i'em Gegen-

satz zu dem ste rblichen Priestertum stehende Begriff der Ewigkeit dieses
Priestertms hervorgehoben. Frei von der Veroi'.dnugg e:lne1r 1'1eisohliohen
• n Enol ,i

11

,md in der Krai't e:lnes unaufloesliohen ewigen Lebena ateht

Christus., wie sein Vorbild., weit ueber elem levitisohen Prieatertum, deasen
Unzulaenglichkeit der Ver£asser mm ferner duroh semen dritten Beweis :ln

v.20-22 nachweiat.
Das in den zwei eraten dieser

Ver■e

enthal tene Argument 1st

die■:

AT Priester Bind ohne Eidsohwur Gottea in :lhr Amt getreten. Dieser

die
Prie■-

ter aber nach der Weise Melohiaedeks hat mit eine Eidaohwur seitens Gottea Bein prieaterlioheB Amt angetreten. "In der Begleitung e:lnes Eidsahwul"es,

------------- --.~--------------------

1n der llenaohen gegenueber verbindendaten \7eiae. hat iJm Gott am ewigen

Priester ernannt. ohne dasa er je die Freucle an der Autreohterhaltung d!eaer 'lmYerbrueohliohen Zusage verliert." (Delitssoh.S.299)

Dar Veri'aHer

beataetigt sein Argmne..'llt duroh die zwei Ha.elften von Pa.1101 4• und ea ergibt doh nun eine vielleioht etvraa unerwartete aber rioht!ge Folgerung,

Daemlioh dnss Christus do.her eines

neuen 'Be111eren lhmdea Buerge (" it,~oa

n

nioht wie Luther: Tostamentsausriohter) gerrordan iat, lap.8 1 8Jl2,24. Folglioh 1st also dor alte Bund uni'aehig ,md der new, Bund zweifellos e:ln ueberaus sioherer • denn Buerge

II

Keuiz..,,,.s o1c,.A,~11s" ilt kein anderer ala der

duroh Gottes eie;nen Eidsolnvur in das Prieateramt eingei'uehrte Christus.
Ein Buerge 1st er. indem er mit seiner Person :ruer den Bestand dieaea Bundea
und fuer die Er£uollung der Weissagungen eintritt. aut denen der neue Bund

beruht.

So bildet nlso der aut' Christum gegruendete Gnadenbund die Begruend-

und der V.19 e;onnnnton
Z\lll

II

KU:ccwi,

"i,hr,s

n • duroh welohe wir • im

Gegenaats

AT Gottosvolk oinen direkten ZugaJJg zu Gott haben.

In der Aus.:f'uehrung seines vierten und letzten Beweiaea fuer clie Inf'erioritaet des levitiechen Priestertums Christo gegenueber. V.23-26, ist der Haupt'

gedanke des Ver!"assero: die hin:f'aellige,zeitweilige .Amtstaetigkeit der AT
menachlichen Priester 1m Vergleich der ewigen - der Hintergrund .tuer unsere
Stelle 1st nooh immor Ps.110•4 - des Priester& :as.oh der Weise Uelohiaedeka.
Diesem. gegenueber steht die gesamte Priestersohar des alten Bundea bezeiohnet :In. V.24 als

II

o/ ;;rJdol',s

"• Viele aind es, da kein einsiger unter ilm-

en 1m Amt bleiben ko:nnte • weil er dem Tade verfallen war und daher nur duroh
eine fortrraehrende Aufeinanderfolge dor Priester die Oontinuitaet ihrea .Amte■
gesiohert v1erdan ko:nnte.

Ganz anders verhaelt es sioh aber mit ihraa Gegen-

bild• dessen Ewie;keit in den llwei naeohsten Versen duroh drei versohiedene

Der Vleissagung in Ps.110,4 getreu bleibt er swig, hat ein unuebereohreit•

bar~• i.e. unabaenderlioh eignea Priestert\m (su keiner lfaoh:rolge oder

u-

bertragung bestinmt). daher in V.26 die troestliohe Folgenmg :l.1rt11 die duroh

ilm •u Gott naben. kann· er vollkommen retten. c1enn er lebt !mmerdar ,md.

Da.a mit Luehmwm s.245 ala "gans un4

tJ'itt ftniittelnd .t'uer aie ein.
gar" zu uebersetzende

II

ec's

7;,

.,,.,,,z-,ilis n verbunden mit n ,,,; ~u ... a aohl:leari

die Ewigkoit der Selie;keit ein• Kap.6,.9.

!Im(" tl,',/,-cov

11

)

Der Zugang su Gott geaoh:leht duroh

und hat aamit eme 5m alten Buncl unmoeglloha i"reie Got-

teageme!nsohaft zur Folge. Geaiohert lat dieae duroh die •1nteroeaaio pro
nobia" • die priesterliohe Detaetigung des immerlebenden• erhoehten Chriatua.

Ram.8.34. Hierzu bcmer~-t die Chriatliohe Dogmatilc Dr. Piepera.Bd.II.S.469:
"Die hohepriesterliohe Taett:;keit Christ!. 1m StaJJde der Erhoehung beateht
nioht in der 1'fiederholung des auehnenden Opfer,. was die Schrii't au11dn1eokilioll ablehnt., Hebr.9.,12.15;7.27 (intercessio Christi in atatu exaltionia non .
eat satisi'aotclria) sondern in seinan Eintreten tuer die Erloeaten•

1l'll

11:le

des ein fuer e.llemal erworbenon Heila teilhai'tig zu maohen. Dies lehrt die
Sohrii't doutlich in Hebr.1;2&."

Dazu laesst aioJ:t auoh die Stelle :ln Baiera

Compendim.,III.,S.126.,Par.13 anfuehren: "Ebr.7;24-26 dloitur Chriatua perpetuum habere sncordotiurn., vivens

11

.rc'.r

7~

:,,.,.,,,,.,',,,""" •

ut interpellet pro no-,

bis. Et dicitur Christua peoca.ntium., "paralcleto1" actrooatua. oauaam eonn
agena apUt\ Patrezn. l.Joh.2.,1. 11 liir schlieasen dieaen Paragraphen m:tt Dr.

o.

Stoeolchardta folgenden Bemerkungen zu dieama Verse:

8

Chriatua Tertr:ttt

,ms 1m Himmel und J,.at ein Recht una zu vertreten. Ez: hat unaere Suenden wirk-

lich bezahlt., und so 1st seine Fuerbitte :Im Hinmel der Erhoei,mg gem.BB und
faohig." (Refere.t., Lohre u.Wehre.,Jahrg.48., s.292-293).

In V.26-28 folgt n,m eine kurzge.ta.aate~ :!nhaltsreiohe Zuaammenfaaanmg der
Bruende., weshalb wir an Christun einen B'ohenprieater "par exoellenae" haben
und daher keiner weiterer llittler ,md Op:f.'er menaohlioheraeita bedueri"en. Das
abor ist auoh zugleioh ein ausgesproohenea Urteil ueber daa unfaeh:lge Pr:leatertum des alten B,mdea.
~

Der nun naoh

v.2s

mit dam Auadruok

11

,

,u¥uurs

II

beaeiohnete Chriatu -ea

i'olgt naanl.ioh ein Vergleich zwiaohen ilml und den B'ohenpr:teatern des il -

wird zunaeohst duroh drei Adjektive oharakteriaiert. die Bengel (naoh R:lg-

;cmbaoh, s.209,Nota 77) m .ein Schema bringt
II

n

,

~

,,,,,,,,,., "" r

O

.s

, in reopeotu ad deumJ
11

,md

P

11

111. K-..

'Ifie i'olgend erld.uria

< o .s

•

n 11eoundum •••

•

nil labia trahena a oeter:l11 horn1n1bwle"

,

Da.11 terner

enraehnte Abgesondertse!n 'des ewigen Pr:leatera von den Suendern :lat bier
nioht (wie Luenemann, s.246) lokal zu fassen :l.e. naoh ae:lner Erhoelnmg.,
aondern Ttesentlioh. Yfohl war er unter Suendern, aber er war " , r , e o
nicht einer von ihnen. Und er ist

11

8

";

hoeher dmm der Binmel" geworden d\aroh

seine Erhochung, die aber naoh Kap.4.,14 vergl. mit Eph 4,10 lce!Jle lokale
Einsohliessung in einem best:lmmten H:lmmelsraum zulaesat.

Zu d:leaen per-

aoenlichen, ihn zu seinem Hohenpr:lestertum befaehiganden E:lgenaoha1'ten
kommt nun V.27 die , d1.11·ch welche er s:loh :ln ae:lner prieaterl:lohen Amt■•
teetigkeit von den AT Prie stern untersohe:ldet. Uussten d:lese der geaetsliohen OrdnWlg gemaess, Lev.16,6.16. (Cfr.Annerla.mg I.ueber Kap.6•3 dieaer
Arboit) erst i'uer ilire eignen Suenden und drum :f.'uer das Volk: optern, ha-t-

t en s 1e eo nootig dieses taeglioh zu tun,
11

11

11

I(•

,,, ,,,,,,,,.
r
'
• •

.. ,,

n

so steht ea

•

•das Opi'ern :ruer die Suen.den des Volkea• hat
,
er einnal getan; (Tholuok,S.281: 11 E,p.c.?1" l n 1st der JJauptbegritt: auf'·

mit Ch:-isto anders.

7'o ';.l'o

.

einmal, i'uer ililner~) Ttie auoh aus Rm.6,lOJEebr.9,12 lclar herYorgeht. Dies

t a t er und ztvar

II

,
,·
e.-. ,,.To,,

~

dC .,,

,

"'I"-' s n•

Nioht nur :lat er der Hohepr:leater,

aondorn auch zµgleioh das Opfer selbst; Ka.p.8,3J9.12.14.25fJ10,l0.12.14J
Eph,s;2.

Zur Deg::r::uendung des "~•-;..l'o

l• ""',,r,IY ,.,,,,..,.,_'E"
I

I

,I

I

ze:lgt der Verf'a1111er

in V.28 i'erner, und zwar duroh eine Gegenueberatellung des
n ,

0

ii 0

/

0

s "und deren. Inhalt J die persoenl:lohe Dii'terens

11

h

~0:,...06"

und

aw:laohen den AT Pries-

tern und Christo. Der erste Satzteil,28a besagt. dass m:lt mora.llaoher Sohwlohe

(" :,.t"J, :-i , --

")

umgebenen llensohen, also Suander• naoh dem Geaetz fuer daa

AT Priestertum bestimmt wurden. (E:lne Bez:lehung deaaen auf' Christum auf' Grund
von Kap.6. wie Ebrard (Luenemann.s.249) ist ganz ausaer Frage) Dagegen beetimmt V.28b mit "~ i.,, .s ,1; l'i.s ~....,..,.... 0 ,~J' .naah der Ze:lt des Oeaetsea i.e. in dar

1

Ze:lt des David gegeben• den "rt"cos II z1111 Priester, weloher mm vollendet in

.

.

Ewigkeit, voll.kolrmen erhoeht iat und daduroh d:le Hotwend!gbit 1'e:rnerer Op-

fer fuer die Suenden aut :lmmer und vollkanmen beaeitip h&1'.

Anmerklmgen zu Kapitel VII111•28
I

Vera 14 - Zu ":C,,-,c.ce 'r .-:JK &v" bemerkt Delitzaoh s.290 Folgende111 "llnller
Herr, sagt er,
aua tJ'uda. au:t'gegqen. \fie ein Bela oder
ivie d ie Sonne? 11 ,t .,._ ra:,lh1-r " vereinip 1n aioh die Bedeutungen von ZAMACH und ZARACH. Da. es aioh aher hler 1111 die Benealogie des Herrn handelt, und da es wahraoheinlioh 111t; da■e
der Verfasser die LXX Uebersetz,mg ~• Me■ •it■namen■ Zamaoh•
Jer.23.,6.33: Saoh 3 8J e,12 duroh n "v-.l'o A• 11 im Simla hat;
so liegt es naeher ft ~u,-.n'r.c.il,c~., n ala pi'lansliohea Bild.
zu tassen.(Tholuok) Indea empfiehlt aioh durob die naheliegende Beziehung auf Nun.241 17 vergl. mit Jes.eo.1; lfale3i20,
auch daa Bild v0111 Autgang eines Sterne• oder der Sonne \Bbr.);
lveshnlb Luenanann und de Watte ein Inei1n•nder1"1ie■aen balder
Bilde1· annehmen. Wahrsoheinlioher 1st ea, daaa der Ver.ta.seer
s ich den Herrn ala ein Reis voratellt.

isJ

II

III

Vera 17 - Dass Augustinua ChriotUbl ala das Gegenbild llelohisedeka anerkennt•
geht hervor nus seiner Dootrina Chriatiana.,Liber Quartua,c.xxI·
p.138-139: "Quod autem Uelohisedek typmn Christi portaret,
•
declar at in panlmia apiritua sanotua., ex persona patria ad
£ ilium dioena: Ante luaiterun genui ta: tu ea aaoerdoa :ln aet e rnum aeoundun ordinem Uelchisedek. (Pa.1091 3 1 4. aeo.LXX)."
Ueber das llittleramt des 0 Logos" naoh Philo gl)Jt Delltsaoh
fol gende Stelle an: 1;604,441 2: nDem an der Spitse der E11gel
stehende und an Alter alles uebertreftenden Logos hat der Vater, der allos gezeugt hat, die acmderliohe Gabe verliehen•
aui' Grenzsoheide stehend daa Gewordene und den Sohoepf'er su
unte rscheiden. Ebenderselbige 1st Fuerbitter des Sterbliohen.,
als Welches bange nach dan Unrergaengl1ohen verlanget, und
Gesandter des All~ebietenden an daa 1hm su Gehoraam Verpfilohtete".
(Delitzsoh, s.307)
Dagegen emidern wir mit Dr. Faines 11DaH Je11W1 1m Hebraeerbrief' ueberwiegend ala Hoherpriester gesohildert wird, darf'
man nicht ala eine Entlehmmg aus Philo b.traohten.• bei welohem
der Logos gelegentlioh auoh hohepriesterliohe Verrioht,mgen. auauebt. (S.347). Denn das Hohepriestertum Christi im Hebraeerbrief'
beruht auf dem im Toda Jeau dargebraohten Opfer, und daa lat e:ln
8hristlioher Gedanke, der bei Philo ohne jeden Anhalt :I.art und
ohne solohen sein muse., da der philonisohe Logos n:loht llen11oh
werden kann." (Theologie dee ir.r, s.398-399).

.Vera 26 -

Zu diesem Vera gehoert auoh daa, was s:loh ueber e:ln etwaige ■
ewiges Fuerbitteramt Christi aagen laesat: "Ueber die Frage, ob
Christus nooh naoh dem Juengsten lage .tuer die Seinen bitte.haben
auoh die altlutheriaohen Theologen untereinander verhandelt. Fem-born beantwortete die Frage mit Nein, Calov mit Ja, ,md dle■e lleinund teil t auoh Quenetaedt. Aber die Sohri:rt11tellen• welohe von der
Fuerbitte Christi handeln..,setsen die vor dam Juengaten Tage geltenden VerhaeltniBBe., manlioh die S■mml,mg und die Erhaltung der
Kirche.voraua. Somit gehlt der Sohriftbewei ■ fuer die Ansioht lalava und QueD11taedta. Wenn man aioh auf' Hebr.7.26 berief'• wo ••
von Christo heist1"und lebet !mmerdar ,md blttet fuer aie•, ■o bemerkt dagegen Gottfried JJo~ann: "Dien aohe:lnt jedooh gerade an die
ser Stelle duroh die umittelbar vorhergehenden Worte auf' da■ su Got,;;;;;;
Kommen besohraenlct au werden,eolamge numlioh dleae ■ waehrf; duroh
BuBBa und Glauben" • (Riohtig.-Christliohe Dogm.II,S.481) •

Summariun

Samit hat nun der Veri'asser des Hebraeerbrieta1 den JlauptgeclanJca behandelt: Christus der ewige Hohepriester naoh der Weile Uelchi■edek■•
Dre:l. veraoh:l.edene Punkte sind in der Baweistuehrung des■en zun Auadruok
gebraoht worden; an deren Reihentolge w:lr die logiaohe Argwnentation de■
Autora erkennen koennen:

Chr:l.stus is der wahre, von Gott berui"ene B'ohe-

pr:l.eater., der Mitleid mit den Uensohen hat.

ltelohi■eclek n,m ■teht ala

Priester hoehor a.ls Aaaon und seine Soelme, ja ·hoeher ala da■ levit:laahe
Priesterttm. Weil nun Christi Prieatertm dan. des Kelohiaeclek gleioh !at.,
eteht auch er ueber den Priestern und Hohenprieatern de■ Al.ten Te■tm.enta.
Daraus w:l.rd nun gei'olgert: der Gotteadian■t dea lleuen Testament■ ., 1n elm.

Chriatua ala Priester taetig ist; :I.st in allen Beziehungen besser un4 TOr-zuegl:l.cher ala dor des Al ten Testomenta. Indan also der Vertaa■er die Auf,.

merksamkeit von der priesterliohen Person auf den priaaterliohen Dienst !m
alten und neuen Bund riohtet, fuehrt er sieben versohiedene Argmente !m
B:l.nzelnen aus, duroh welohe er den ebenentaelmtan JlauptgedaJ:lken al■ wahr
beweiat.

.

E:l.ne Darlegung desaen f:lndet doh mm :Im Folgenden., und ale bll-

den den zweiten Teil unsorer Arbeit.

- - ------- - -.a:v-.;;;;-------------------A. Der Ort,an welchem Chriatua aein hoheprieaterliobea .Amt nnra1tet;
i■t vorzueglioher ala der, an dan die leviti■ohen Prie■ter wirbme
Kapitel VIIIil-6
"licht bloss seiner Person naoh 1st Chriatua weit ueber die leviti■ohen
Priester erhaben,sondern auoh daa Jleiligtum, an wlohan er al■ Prie■ter
i'ungirt, 1st hocherhaben ueber das len.tiache. Denn Chrhtu■ n:rwaltet
eein Amt in der himmliachen, von Gott aelbat erbauten Sti1'tahuette,TOD

weloher ala dem Urbilde die·irdisohe Stiftshuette, in der die leritiaohen
Priester fungiren, ein blosses Abbild lat." (Luanaunn,B.262)

Die■ ■ind

die Hauptgedanken, die in Kapitel VIII,1-6 au■gefuehrt

und der

Veri'asser beginnt seine Abhandlung darueber, indan er
keit des Folgenden mit
punkt bezeichnet.

II

we1:c1en,

v.1.

die l'liohtig-

k't. ,,_:AEr.oi,11 (nioht wie Luther: Smma), ala Haupt-

Der ":• " ,11,oi,r11v ~.,...,., -t,71.ee ..~"f'olgende Bats beg:lnnt

die Sohilderung,nach welcher Christu■ bezeiohnet wird al■ "der c1a aitset
zu der Rechten au:f' darn Stuhl der !.lajestaet :Im JUnnel."

Dadurch wird die

majestaetische Stell'Wlg angegeben, die die■am ewigan Hohenprie■ter sukaamte

~, tine~ r;s ~v--i-,,:.,,,~;
hinsutuegt, 111L nioht blo•■

Bemerkenswer:t 1st, dass Kap,1,3 von ilml ■agt:" IK,:~,.,
waehrend unsere Stelle die Worte

"To? "'o:.,,,.."

Christi Sein im Himmel sondern auch se:in hoheprieaterliohea Walten dort her-

.

.

vorzuheben. Und zwar heist ea

11

..

'tx11.',t., 1'1,, ".
. Die■ entaprioht dem • - .J.. ui •

!m ersten Verse des 110.Psalmes, der unaerm. Verfas■er ala text dient. Ala

Qualitaetabestimmung des ebeJJge:mumten
zur Reohtan Gottea sitzenden

I

Christu■

11

1

~w• ~/.wn

,md die Eigemobaft

de■

angebend., tolgt nun v.2, der ilm

' " ne.rmt. Trench hat ueber den Oebrauoh
einen " .l 1, , ove o.r

die••• Wortea

aut Christun bezogen Folgendea: "In the ft not merely the old

prie ■thood

and ministry is designated by thia language (Llt.1 1 23JJlebr.9.12;1o.ll),but

that of apostlea,prophet ■.am teachers 1n the Churoh (AcT■ 13.2;Raa.16.18J
Phil.2.17), as well as that of the Great High Priest of' our pro:l"eaaion•
Hsbr.e,2". Ueber die urspruengliohe Bedeutung aagt er: •to ■erve the State
in a public oi'fioe or flmotion" (Sync,Jvms of the :n,p.119-120). Dmaganua■

wird Chriatua dam:lt al a ein Diener bese:lohmt. Und dlea U .egt auoh 1n 4er

Jlatur der Saohea iat er ein wahrer Hoheprieat•r• dazm iat amh aeille atataetigkeit e:lne

II

l1, r o11e1 c.'.t, "• e!n Gotteadienat. entapreohend daa• dm

die Priester versehen, Lk.l.23;Hebr.s.21 •• obgleioh deaaen Voraueglioha:lt
je.nea bei v1eitem uebertritf't.

Dies erg:lbt aioh aber auoh aua clma Vorrang•

den der Ort seines Hohepr:leaterliohea Wirken hat. Christua :lat n
1hco ~e;;.s Na:~

r~"'"""•i.r -r~s

'i . , :-,,:,,,,,.

:i..~.n. Demit wird er bezeiohnet ai■ "die

heilige Staette.des ueber den lllnnel erhabenen Throne■ Oottea•(Keil.s.203);
daa himml.ische Allerheiligste. Daaa hier nioht an eine irdl■ohe Gottea-

,i;,, s , ., o· '

e en iat• zeigt der Zuaatz: ""'
,,, •
wohnUJlg zu dnk
Aus der Tatsaohe, class aie e:lne

IC',,.~,.,1 011K
,,,,,,,,.,,.
1
'"
"

n•

n ,x,,,;, " J,,.IL,,,,' "genannt wlrd.Jcoezman die

Leser aohlieasen, daas daa irdiaohe Abbild dem Urbild im H!mmel nur "wie
stets die Cop:le zun Original" (Luenemenn.s.256) aeiD Jcann. Daher 1st der
himmliaohe Ort,wo Christus ala Hoherprieater wirksam iat, welt Torzueglioher
ala der irdische.
Ea folgt n,m V.3 eine Nebenbanerk\mg• die aioh aui' daa V.2 enraehnte
\

" ii r. a: 0 ,,.e /" s

11

bezieht,wonaoh die Opferdarbringlmg e:ln weaentlioher hil

der AmtBTerriohtung e:lnes jeden Hohenprieatera :lat. Demganaeaa
Chriatus etwas ( 11 r,

11

haben zu opfern.

)

lllUIIB

auoh

Aus der Tataaohe• daaa aohon Kap.

7•27 erwaehnt und in 9 1 11 wiederholt wird, worin daa eigentl:lohe Objekt de■
" Jie o ~e,,,

'I K ?

"w:lrklioh besteht.erklaert aioh die unbeatbmte Ausdruolca-

weiae im Gebrauoh des

II

rt

II.

Auoh konnte der Verfaaaer t,e:S.

TOrauasetzen. das~ aie bei dieaer leiaen .Ancleuting an

da■

••:I.mm Leaern

Selbatopter Chr:la•

ti de.nlcen wuerden. Eph.s.2.
llit v.s, kehrt der Veri'aaaer z1111 Hauptgedanken 1n v.2.zurueok und beweiat demit zugle:S.oh• dass der Ort der hohenprieaterliohen Wirbmnke:lt bea■er

iat ala daa der leritiaohen

Prie■ter.

filer, daaa naoh V.4 impl:S.o:S.te gezeigt wird,

Intere■■ant

daa■

:lat ..da■ Arg1&ent eta-

Chr:lati B'oheaprieatert,a

e_:lner Tollkcmmeneren Ordn,mg angehoert: denn• ang•namman Chriatua aei auf'
Erdeh, dann koennte er nioht ueberall l'rie■ter ■•in• cl8lln h:ler dienen Prl••-

-21-

ter, die "

'

t<d. 7 "- v-11"""0

,
v" ihren Opterdienat Terr:lohten. Daa■ mm Chrl■tua•

wie ■ohon :Kap. 7 1 14 clargelegt, aeiner Abatamrmmg

aw1

Juda wegen. mt den

gemu~a der Gesetzea aWI dan. Stamme Lff1 herzu1ccnDel1den

Prle■tem DloJrb■

geme:ln hat und daher au1' Erden nioht Priester aeln wuerde, lat kl.are Dan.WI
folgt, daaa Christi Prieatertun hoeher ateht ala claa der leritlaohen Prle■ter.
Ganz f'alsoh legt Xurts dieae Stelle aWI, wenn er(naoh Xeil,S.204-206)

daraui' besteht, man mussse aua dieaem Verse f'olgern, Christi Hoheaprieatertun habe erst nach seiner Auf'eratehw,g seinen Anfang geDallllltme Darauf'
i■t zu antworten, class der Veri'a111er ea bier nioht mlt der Fraga su

tun hat;

wann Chriatua aein Opfer clargebraoht habe, aondern claaa aeln Prieatertml

besaer und vorzueglioher ist ala jenea.
th die sen Punkt nooh deutlloher zur Gel tung zu bringen laeaat der hieilige

Sohrei~er in V.6, eine Sohildenmg darer eri'olgen, de■aen Dienst nur "

Kee

vo'.-

B■

0

heist

..

11

. ,naoh dem moaaiaohen Geaetz,wann ueberhaupt,
ilmen

TOD

11

)..cz-e1,;ovl"tv 11 (ent■preohend elm n

geaohehen Jmzmte.

;/&t-ro~•,••"

Z';.

"Jtap.101 U

1

und bezeiohnet den Gotteadi~at der Gan.eillde ueberhaupt,9,9.14JlO1 2J121 28.)

Von dem Prieaterdienst Christi unteraoheidet aioh nun der der A'l Priester
r

,

'

"""

daduroh, class aie nur n r.1061'1"""11-,, K11.t 6'"''t
Allerheiligaten taetig lat.

"so wird

II

dienen, waehrend er Sm wahren

Hier1u die Beerbmg der Hlraohberger Bibel:

die Huette und dea Tanpel de ■ Al ten Te1tment1 und aller Gottea-

dienat deHelben ala ein Vorblld au1' Chriatm., ala da1 reohte Oegenbild,
Col,2,17 ("crw,r,c,.c.
vorgeatellt. 11
und "c;K,~

11

11

)

und aut du, was mm :lm Himnel fluer una auagewir)d;•

In der Beai1blmrlg de■ .irdiaohen Helligtm.a ala •

~.i' o d'a

?/"'.. •

,ala ein Abrias und ein Sohatten, oder ala ein aohatt.enn•eeaig-

•• Abblld der himm:l,isohen Heiligtuma (9;23-24) geaohieht kein VDreoht• 4nn
ea war ja naoh dem eraten Bllde Bllde beatellt, daa daa lloae cluroh goettliohe 0ttenbanmg au1' Sinai gezeigt wurde~:md.261 40.

Aber gen.de

darin;

daaa die Sti:ttahuette, da1 irdieohl Helligtm., nur ein Votbilcl • • ris

I

I

'"'"'i.s

rns ~:1,,J,.,.? 8"
I t

,

war. besteht ae:lne Umollkanmenheit. 'Ba :lit mad bleibt em

,,.,,or/1,/"'" K.c'r

,
ul(t..c "•

und dam:lt hat der Verfaaaer bew:le1en1 der

Chriatua se:ln hohepr:lesterl:lohes Amt austuehrt,:lat al■ n " '"~"4 ,I

Ort•_,
:Ci.I,,,,,/ •

(V.2) beaaer und vorzuegl:loher ala der :ln dan die A! Priester wirlr::ten• claa
nur ala Vorb:lld Gel tung haben kcmnte.

Zugle:loh hat aber auoh der Verf'asser

in dieaen fueni" Versen seinen ersten Bewe:ls ae:lnea B'aupthema■ der Voraueg•
liobke:lt des NT Gottesdienstes gegenueber elem des Kl k•lief'eJrt.

Anmerkung zu Kap:ltel VIIIi2
Zu unaerer Abhandlung ueber d:le falsohe Exegeae des 2. Verse•• naah weloher, wie•Xurtz behauptet. Chr:lstua ae:ln hohepr:lesterl:lohe■ .Amt erst naoh
seiner Erhoehung nngetreten hat, gehoert das folgende U'rte:ll Dr.Paul Peine■ ;
der a:loh :ln seiner Theolog:le des Neuen Teatament■ (4.Ausgabe.1922).wle mm
tolgt• darueber ausspr:loht:
"Seit Faustus Sooinus (1539) :I.st vielfaoh die Frage naoh d• Beg:lnn de■
Hohenpriestertums Christi "'erhandelt 110rden. Die sooin:lanisohe .Ansioht geh'b
dah!n, Jesus sei naoh Hebr. erst :lnfolge seiner Erhoehung Boherpr:le■ter geworden •••Mit solohen dogmatisohen Fragestellungen versusnd:lgt man aioh an
der lebensvollen Gesamtaui'fass,mg dea Br:lefes ••• Jeaus i■t Boherpr:le■ter
tuer Hebr. als der, weloher mittelat seines Blutes in da■ h:lmmli■ohe Hell~tum eingegangen 1st, m nun :lm Rimel fuer ,ma e:ln1utreten.Kap. 9 • 24:t.f'. •
•Kell,S.204-206)
Dam:lt hat Dr.Faine den ainzigr:lohtigen Standpunlct e!ngenommen.

•**••••

Der Inhal t dieser fueni" Verse und sein ZusammenhaDg mit dam i'olgenden
Absohnitt laesst sich etwa so wiedergeben: der su der hoeohaten llajestaet
Gottea erhoehte, ewige Hohepriester 1st ala aoloher in e:lnan vorsueglioheren

Ort taetig ala die levitiaohen Priester• deren

Wirk■amkeit

aioh nur aut em

abaohattendes Vorbild jenes bezieht. Danzui'olge hat Christu■ auaserhalb cler
levitisohen Priestersoha.tt e:ln bessere■ Amt h:lnsiohtlioh auoh ae:lnerKittlertaetigke:lt, die 1hn ala Gegenbild Uo■is ai■ Ve:rm:lttler e:lnea den vorigen
nit uebertrefi'enden Bund ersohe:lnen

laes■t.

In welohen Besiehungen mm der

neue Bund den alten uebertrittt, seigt una der mm tolgencle

VIII.6-13.

.Ab■ohnitt.kpitel

------- ---~---•-.r.0-,- ---------------------B. Der neue Bund iat vorzueglioher ala der alt•• der jetst abgeaohaft'fl late
Xapitel VIII1 S-13
Die~e• Argument d8a h8illgen Sohreibera iat nioht mar e:l.ne nltere Aua-

hehrung des Hauptthemas. sond8rn es ateht auoh in e:lnaa inneren Zv•R11DenhUJg mit dan eben ausge.tuehrten Beweia& lat Chrlatua an e:lnem wrzueglioheren Ort ala Hoherpriester ta8tig• ala die Hohenprieater dea alten Bunde■; dam

lat 88 auoh ganz in der Ordnung, so wie

811

aein aoll, denn a■ halat

TOD

:lba

a
n
'
.1,,
'
V•_u:
Kea, n avo s tft.,Vlf,,,,.r/"',,-,T'I-'"• In d• ersten, duroh du argumentatlTe

" y;.,, ot'n eingeleiteto Sat■ wird die Behauptung autgeat8llt• daaa Chrlatu■
ein besserea Amt erlangt hat. Beaaer lat ea sunaaohat, • l l er uebar c1aa
an das mosalsche Gesetz gebunde:na Prlestertmn atehtJ c1ann aber auoh well er
naoh V.2, ·seih Dienst an tier

n,; '""",: 11&J,,A..~ •ausuebt.

unaerem Verse, dass er "1te1ln-o,,os

Dazu ·kaamt mm ill

J..,,..,,,.'r,,s "genannt w:lrde

Der Blmd -unaere

Gruende .t'uer diose Ueberaetzung -sind in der .Amerlamg zu diesam Wort in Kap.
9,16 angegeben - lat ein bessarer im Vergle:loh su dem. al.tan. denn. aein Kittler oder Vennlttler (wie Ken.s.212) lat Ohriatua, der al■ ·aolohar ein Qegan-

blld nlcht des Aaron sondern des Meses lat. (Deut.&;s,27.28;Bx.32.11.30~

•

II,

.6

,

,

1.fim.1,&;Kap.12"24). Sein Bund lat baaser well n s:Jic KeacZTofl'u, ,,;;~l'J~.,,•s r•"~oJer-,7.un i.e. auf' bessere Verhelssungen gegruendet und daduroh be■t!mmt wirde
Bedingt war ja auoh der alte Bund und nar duroh den Gehoraaa gegen da■ Geaetzt. aber er wird bel weltem uebertro:f':f'en Ton d• neuen• dea ■en 15ea■IIN
V~rheissungen die Vergebmig der Suenden :ln:f'olge des Opfertoda ■ Christi ha'ben.
Bedingt lat dieser neue Bund" desaenKittler Chriatu■ iat. nur duroh daa.
Glauben an ilm.
Das nun folgende Argument in V. 7. iat

die■e■ s

kommen geweaen -wa.ehrend er tataaehb:f's.~~

n

waere der

er■te

;_p,.,,,,11'ro 8 n lat• -

,

Blln4 T011-

haette ea

.

kei:naa neuen beduri't. Ind• demit mm 4&■ • 1te1.1.«o r-o s • in V.8 gereoht:f'ertigt wird• lat der Sinn des Veraeii po■lt:lv au■gedraeok1;s die lU.n■etsuag ·
einea neuen Bundes

bewel■t

die Unsulaengliohke:l t

In fainer Weise gibt der Verfaaaer dann in

de■

v.a

alten.

•u erlmnmm.

wa■■en

Schuld

-2-1=~-------------------81

eigentlioh sei, dass der alte Bund wrrollkanmen wurc1e. Bin ■ehr paa■ende■

Zitat fuer seine ZWeoke hat der Verf'a1111er in Jer.31,31-S4 (sitiert nub der

LXX mit geringen Abweiohungen). Bierin wird der alte

B,md dem

newm Band

•,,.:.r.;

ge~enueberge_s tellt. Wie die ganz~ Gesohiohte des AT Gottenollm■ seigt,
, ,
,
1
O~I( El"6~f., v,c., t. ,, 7;;
IJ '
,.,
,
,
.,
, i' '".iv,ilf'I
M.fl,,.
,,,, 1jio,,,r, 711,.r ,;_7,,,i(i,,,, .,7;;,,. n
•
,
•
_1

✓-

(V.9) woduroh auoh das "..;P- '.;I" >'";,.1,,11.r... ,.:,1,!,.r 11 in

v.a.

TOlllmmmen gereoht-

tert5:st wird. Somit ergeben sioh nrei Bauptpunkte betrett■ des unter elem
alten Bund be:f'indliohe AT. Gotteavolk: 1) Aus diea~r Weis■ag,mg Jerad.as
1st es klar. dass der alte Bund keine 1mmenraehrende Geltung haben. Jmnnte.
2) Das Volk Gottes :Im alten Bunde konnte erkemien, da■s die "dispensation
of the law"• der alta Bund nur ein temporaere■ Inatitut war.
Gegenueber diesom alten Bund steht n,m der Ton Jeremias nrkuendigte neua •

.

Angedeutet wird mit wem Gott diesen neuen Bunci sohliessanwill (TOlll Zeit,
punkt des Jeremias aua gedaoht) sohon in v.a. mit den Ausdrueoken • s..v, T'•"

..

.,

OCltoi,

}tr.

•\

e-.,,,,

,J, ,

,zG~.., 7

'f

• , '

KIile

•

tiic 7u,

.,
ou':'

'"'""l

~

oi.1,-,
11.

,

'/o,,_,1-,. n und

,,

in Vel0 SUSamm8JJge1'asst in n

If'

J,,-

Das auf' die llesaiaa1eit hindeutende (,md in Weis~

"

t

I

ft

..,,

sag,.mgen der teohnisohe Ausdruok da:ruar) n trio,,. 1t.,..w,u-, ,eJ'o"r.,

nr-

bietet eine Auf':f'assung• die sioh auf' einen irdisohen B1mcl besiebt. ,md deutet e.xkl usiT auf' das NT GotteSTOlk, das mit den Ausdrusoken: !laua Israel
· ,md

den

Juda bezeiohnet aus Jud.en- ,md Heidenohristen bestehend, Ohristum ala
n Ke f

/no,,.os

~.,1,,;.,,,;,,",.lir,,.s"

anerkennt. Dieaer Bund beruht nio~t auf'

, '

,. ,

aeusseren Ceremonien. aondern er wird in das Ganuet gegeben und • ,:,, Kc.eo,,u •

(:Im Gegensatz zu den steinernen T.ateln des alten B,mdes) gesohrieben.. Kit
ihm. geht wahre Gotteserkenntnia aller Glaeubigen Band in Hand• Jn.8;46;

.

l.Jn.2.20.21, und Vergebung der Suenden anatatt Gehtraam gegen clas

mo■a-

isoha Geaetz 1st der Grund diesea neuen Bundea,v.12. Sehr tre1'f'l.1oh 1'aaat
XeU den Inhalt dieser Verse zuaammen: •verheissungen bilden. auah die
Grundlage des alten Bunde•• Der ainaitiaoha Gottesbund beruht auf' dem.
Bund der Verheisaungen,weiaha Gott mit .Abraham gesohloaaen

hatt•,-•

Aber die Br.tuellurig der Verheiea,mgen aind an daa Hal.ta der Gebote Gotta, gebundan. an den steinernen Dekalog. Die altteatamentliohan Opf'er
verh:lnderten den fraien Zugang zu Gott (9.a). Dagegen wird n,m !m

D8U8D

BU21da Vergebung eler Suenelen nioht bloaa zugeaagt. aondern wir empfangen
i
,
,,
,
8
e auch duroh den Glauben. Darin bestehen die " 1tu,ao,u 1.li111 1•Je.6 , • •
kraft welcher die Berutenen die

II

t1ttun,t'11s

KJ,reovou.,~n am.pfangan. n

(S.218)

Zm Absohluss seines biaherigen Argunents seigt der Ver.taaaer V~13
daa Rasul.tat. das sioh aus elem Sohri.ttzeugnia der Weiaaagung Jeremiaa ergibt. Schon die Erwaehnung einer " K-1., ,..,; r1~.J,,'.,c11 " aohliaaat in aioh
die Vernltung des ersten Bundes.der -und die beiden Begri.t.te ergaemen aioh,
'
,
,,,.,
.,,,,,..,..
J1 1!l. 11 ..:, o/_..µ, t,..o,-. KOlcf"e11ffKovy111J •fc"'V/"•""• Iat alao aohon sur Zeit de■

.- ,

Propheten duroh

II

\

K,,,, ,,,,,,, "

angedeutet worden. daaa der alte Bund nahe dam

Ende ae,. so ist er nun (zur Zeit dea Ver.raaaera deBebraeerbrie.tea) wirklioh
ganz und gar abgetan. da aein Untergang naoh s.1att. mit elem Veraoehn,mgatode Christi eintrat. \Venn n,m die Juden nooh bmer au.t eine Wiederheratellung des Tompela ,md des Opterkultua aeitena des :U:aHiaa wartan. ao .muea"Seit der new, Buncl !m Blute

sen v,ir dagegen dam Urteil Keila lteoht geben1

Christi gesohlossen "fOrden 1st• hat der alte mar ein Sohe~aein !m Wahne
Israels• in Wirkliohkeit 1st er gestorben und begraben." (S.218-219)

•• • • •••
Azmerlamgen

&U

Kapitel VIII,e-13

,

I

II

Vera 6 - Ueber die BedeutwJg Ton "~L,.,r,,s " hat Sohirlita (S.28S)
Folgendea: 11 Im Bebr. (Tgl. Cremer. Bibl.1'heol.Woerterbuoh.p.893:t.) tritt
die zwiaohen Gott und den Menaohen Te:nd.ttelnde faetigkeit Chri■t:1. au■einander; Gott gegenueber i1t er der Hoheprieater. den Kenaohen gegenueber n....,....,ti',~..,J r;;.r ,1,..,,9,f1<11s "• der Buerge de■ Bunde■.Hebr.8,8;9.16;12.2t.•
Vera 8:tt. - Keil aagt ueber da■ Zitat.(S.213-214): "Daa Z:ttat :tat au■
Jer.3l(LXX 38).V.31-34 und atimmt bia au.t umreaentliohe Abweiommgen
mit dan Text der LXX. Ea bildet einen Abaohnitt au■ dan Zyklua der
Troatreden (Jer.30.31). wo mit der Zeratoerung dea Re:lohea Juda ,m4 der
Vlegfuehrung des Reatea de■ BunclellTOlkea 1nB Ezil alle irdiaobe llottnung au.t Rett,mg und Wiederheratellung der !heokratie ftrniohtet
aohien."

Vera Btt. Vier Punkte ■ ind e■• die in die■- Zitat batrett■
des neuen Bunde■ betont werden:
n 1) A new covenant will be eatabli■hed b7 Goel.

2) It will not be a covenant baaecl on outward. oeremonie•• but on the ■pf.ritual bond between God and
Bia people.Jn.4.23-24.
3) Every one who belong■ to thi■ new cannant will know
God.
4) The members, of this new cannant will have forgiveness ot sin■• (Kncmledge.apirituality.forgivenaa■ of
sins are the charaoteriatioa of the new covenant).•
(Notes on1'Leoturea on the Epistle to the Babrn'a" by Prof,w.Arndt)
.,
,
Vera 13 - Zu dam in diaaam Verse genamitan n #-'/• rcff',-os • aagt
Bernhard 71eisa in aeinem Lehrbuoh der Bibli■ohen Theologie .s."861
"Es 1st danm auoh gans unrichtig• wann Baur.s.2"8.naoh Sohwaglar
ann:l.ramt• daaa der levitiache Kultua bia sur Paruaie ala ein integrirendea Element zwar Jlloht des vollendaten.aber dea gegemraertig bestehenden Chriatentuma fortdauern aoll. Die Stelle 8•13 kann
dafuer garniohta beweiaen. da daa Gotteawort• welohea den eraten
Bund so antiquirt hat• daBB er dam Versohwindan i.e. seiner .Abrogation nahe kam• bereita zu den GenoBBen dea alten Bunde ■ geaproohen 1st (vergl.v.a).alao nioht beaagen kann• daaa er jetzt immer
nooh dam Versohwinden nahe aei."

III

••••••
Nach der eben ausgef'uehrten Abhandlung ueber dieaen Tail daa Hebraeerbriefea hat der Verfasaer dargelagt. daH der von Gott geatiftete.neua Bun4
wegen seiner ~esseren Verheiaaungen den Vorrang hat ueber clan• der 1m i l
Geltung hatte. Aber nicht nur iat er auf beaaeren

Verhei■ a'UJlgen

gegruendat•

aondarn. was den Einzelmn des koeniglichen Prieatertuna in der Zeit

da ■

neuan Bundea betrifft• hat daa BT Gottesvolk einen vollkomnenen Zugang n
Gott• ,md dies war im al ten Bund• reguliert duroh daa naoh moaa~aohen Gasetz geregelte Prieatert\m verbmiden m.it dam

~erdien■t•

umaoeglioh.

Au■

dieaam Gegmsatz geht henor die Barrliohlmit daa neuan Bunde•• und•im
Grunde genommen. die Herrliohkeit

da■

tnrigen

llohenprie■tera

naoh der Weiae

Melchiaedeka• weil auf die Koatbarkeit seine■ Selbatopfer■ der Vorrang des
neuen

Bunde ■

mid deBBen Verheiaaungen aich gruendat. Da.11 legt der Verf'aaaer

dar in dam nun folgenden 4l,achnitt; Kapitel IX;1-14.

•••••••

o.

1lli neuen Bund haben wir einen vollkcmunenen 2ugang su ClotiJJ ein
aolcher Zugang war :lm alten Bund unnoeglioh.

Kapitel IX11-14
In dem Gedankengang des Vertaasera 1st die mm vorliegeme Stelle

Ton grosser Wichtigkeit und bildet daa dritte Argument i'Uer die Vor-

In der kettenart-

zueglichkeit des neuteatamentliohen Gottesdienatea.

igen Anreihung der sieben Beweiae ateht dd:eaer Abaohnitt zu dem vorhorgehenden und tolgenden Argument in dieaem Verhaeltni■: dem nreiten
Bewaia (Kap.8•6-13) dient er nla ternere Begruendung; d• vierten Beweia von der ein fuer alle Mal genuegenden aatiataotio des Selbatopfera Christi gegenueber 1st er daa Resultat deaaelben.
Sachlioh zerfaellt unsere Stelle in vier Telle:

l) Beaohreib,mg der

Einriohtung dos AT Heiligtuma ■einentwesentliohen Beatanclteilen naoh; V.1-6;
2) Besohreibung des Opterdienatea der Priester. V.S-7; i 3) B e g ~ q dea
typisohen Charal::.tera dea AT Gottesdienatea. V.8-lOJ 4) Bewei•• daaa der
neue Bund einen vollkommenen Zugang zu Gott darbietet. V.11-14. In unaerer
nun tolgenden Abhnndlung ueber dieaen Abaohnitt aetzenwir V.1-7 voraua•
ohne auf' die einzelnen Punkte naeher einzugehen. da aie an aioh kaine
direkte Beziehung auf unaer Haupthmna haben.

In der vorgehenden Eroerterung ueber die Unvollkamnenheit des alten Bundea (Kapitel VIII.6-13) haben wir geaehen•

da■a

dieaer nur_einen

tempo1•aeren Beatand hatte. Demgamaeaa war auch die Stii"tahuette mit allen ihren Geraeten. veraohiedenen Ceranonien• ja der

ge■amte

Op:rerdienat

mit Binsohluaa des "groaaen Versoehmmgatagea" nur von zeitweiliger Gel-

tung und hatte nur darin aeinen Bauptwert • daaa er den Glaeubigen
alten Bundea ala Vorbild aut Chriatllll diente.
ter und dillnl:J.mrallkomm.enheit
Ver:raaaer in V.a-10.

de ■ Ar

Dem i'reien

de■

Diesen typisaben Charak-

Gotteadienatea zeigt uns mm der

Zugang su Gott

■tand

unter dem al ten

Buncl die Sti:f'tahuette in ihrer inneren Einriohtung betretta
heiligaten (in daa · ja kein Laie gehen duri'te) :lm. Wege.

de■

Aller-

Zwar war aie

-----~-~--------NV______________________
'llnter Leitung und Deistand

11

aetzt ab

,

11

•

'

,, _, '

7.

o--,,. 1"'~"'' "" 7w ~,;,,.

11

w

Werle ge-

,w,, ...,,w,,
-

,

er " ouo.r
n, der Weg Zllll himmliaohen ~lerhelligaten w
h
• ar noo nioht eroeftnet, aolqe daa Vorderzelt Beatancl hatte. Sola,,...8
h An
--0
nae
orclnung Gottes niemand auaaer dam Hohenprieater

(und dann nur eimnal im Jahre) das Allerheiligate betreten durfte, gab
88

Dooh keinen W11nittelbaren Zugq zu Gott .tuer den einzelnen de■ AT

war ein Gleiohni■ oder ein Sinn-

Gotteavolkes. Denn daa Allerheiligate

bUd,oder Typua wie Chrysostomua u.a. ea i'aasen (Luenem•nn,S.281), du
luer die damalige Zeit Gel tung hatte. (Bier Jcoennen wir Delitsaoh und
Alford (Luenmann,S.282) nioht reoht geben, wezm ala den Au■druok n c/s
z;'
0

"

len,

\

,

,

K,utoo" r . £ ,,Slfl',rl(or-. n die Gegenwart der Ir.? Zait bezeiohmt ■ehan wol-

denn dagegan sprioht

II " ""

eJ.r de. 0

sJw~,..... II,V.10.)

Ganz TOD

aelb■t

ergibt sich daher der Gedanke, dass deshalb keine n ra J, t.,.,lf'c.s ",kaine Befriedigung des Gmvissens seitens des Dianenden (■ai er dar Pries-

ter oder der den der Priester vertritt) statti'inden konnte. Dies geht
beaonders aus v.10 hervor, naoh welohem die erlaubten lpeiaen und Getraenke wie auch die verbotenen, Col.2,18;Rcm.141 17, die mazmigfaltiggen rlaschungen, Ex.29,4;Lav.ll,26 1 Hu.8,19, und die 81.oh bloaa au!" Ir,
dischea und Vergaengliohes beziehenden FleiaoheHatinmgen n.,,,.,•xs~
<lua ,1..,'tr& 111 -s

" auf'erlegt waren.

-

K.tceo,,

War daher der alte Bund mit allen

seinen Anordnungen aui' eine zukuenftige Zeit geriohtet. hatte daa Ceremonialgesetz an sich wenig Wert, dann kmmte auch die
Ertuellung der Verptlichtungen des alten

Bund88

weder dem Prieeter noob

dam Volk vollkommene Befriedigung gawaehren, ja

Zuga.ng zu Gott 1m Wege. Gel tuJJg hatte

88

gawiaenhafte■te

88

atand dam f'reien

aber bill aui" die Zeit der Ver- .

besserung. in welcher ein freier ~ugang 1u Gott durch den ewigen Hohenpriester Chriatus bnrirkt wurde. Dies zeigen

,ma

nun die .f'olgand~ Ver•••

11-14.
Hier nennt nun der Veri'asser zunaeoh■t den, duroh dea■en Tl:lrken ebL
.J

freier Zugang zu Gott zuatande gebraoht wurde, naalioh •

,

"e~c., • • ...s • •

-Beaohten

t i
,
anrer
at, daas ea hier heist n
,md nioht Jeaua•
Wie ,,._ i
'
-.p tel 7,22, denn der Veri'aaser will aagen "wie etwa■ gans an-

Xts,.,rro.r "

deres es um daa prteaterliohe Gesohaei't iat,

da■ der Heil■m!ttler ge-

tan hat, ala um daa Geaohaei't des Prieatertun■ im HeUigtum de■ alten Bundea.
Verbun

II

11

(ICeil,S.236)

li"'-e~l ,'"~ 'tr&,

11

Fuer daa Eraoheinen Chriati wird bier daa

gebrauoht, der gewoehnliohe Awldruok t'uer da■

Aui'treten einer Person in der Heilagesohiohte, ~t.S,lJLk.12 1 51. Hoharpriester v,ird Christua genannt der n /~,,o-•',,~,,,:_/"'J.,;,,
der Gueter des ewigen Heila, naoh v.12 in ""''~,,:,,.,,.
mengei'o.sst. Von diesen hatte daa Geaetz nur eine

"•

,1,:;~-""'""

11 d'A',.:C,,,n

da■ heist,
zu■am

,Xap.10,1, ,md

aie hat Christus i'uer uns erworben.
Betrei'i'a des nun Folgenden gibt ea veraohiedene Anaiohten. Ea heiat:
"durch die groesaere und vollkomnenere Huette, die nioht mit Haenden gemaoht iat. 11

Dies legt Prof'. Stoeokhardt in seinem Ref'erat,S.284 ■o awn

"Unter Huette ist Christi Fleisoh zu verstehen••• Der Leib Je■u, die
mensohliohe Natur Christi, iat eine neuar.SohoeptwJg •••Hicht aus suendigem Fleisoh und Blut der suendigen Menaohen iat Chriatua heZTOrgegangen;
sondern Gott der Heilige Geist hat ein auendloses, unbef'leoktea J4enachenki.nd geschai'i'en. 11

Degegen Dr.Weiss in seinan. Lehrbuo~ der Bibl:l■oh

-

en Theologie dos Ifeuen Testaments, s.600:

11 Die

niederen Himmelsrae1111e;

die Christua bei seiner Erhoehung durohaohritt,41 14, und :tm Vergleioh
mit welohem. er ein

11

,

,

""V" Joi'1eo.r11

geworden ist, 7 1 28, werdan 9 1 11 aua-

druecklich· als das groessere und voilkcmmenere Vorderselt (Heiligtum)
bezeiohnet, daa nicht mit Haenden gemaoht iat, ja nioht eimal au der
gegenv,aertigen Sohoep.fung gehoert. 11 Wir entsoheiden

un■

.fuer die let•-

tere Ansioht, denn wahraoheinlioh aind gameint, entapreohend der
11

8

;eZz,,

des irdiaohen Heiligtm■ (V.2.6.8) die Dlederen Bim-

m.elarae\llle ala Vorstui'e

Z\IIL

himmlischen Allerheilig■ten, wie auoh au■

Iap.4,14 hervorzugehen soheint.

-aoDaaa der Verfaaaer nooh ilmner den Opferdien■t de■ alten Bunde■

Tor Augen hat• zeigt der naeohate Ver■• wo ea TOD Ohri■to f'erner .
heist:

.

\

o v d I

n

Der Hoheprieater zwar,im al ten Bunde• giJJg 1uerat mit dem Blut eine■
zur Suehnung der eignen Suenden geopferten Stiere■ und aodann mit elem
Blut des :ruer die Suenden des Volkea geopferten Bookea in da■ .Ala.erheUigste hinein• Lev.16.14.16. Aber nioht nur Te:nd.ttelnd ("di~••
1111

mittelst des Opferblutes die Suehnung der SueDden Tor Gott su voll-

ziehen) • sondern er ging auoh mit dem Blut in daa Allerheiligate hin-

ein. Fremdes Blut, das Blut einea Farren und Suendenbookea• muaate im
AT •~ Suehnung der :Missetaten dianen. \'lie ganz anders verhaelt ea aioh

' J',
:xe,tfro.s

nun in d er Zeit des NT dai n
Al s solh
0 er

IIJ'

Gea-enueber
0

II
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,1'

-

,,.,

"

,
->
n
»-ie-./'"owg,,os
-.e;r,1e1.~sr"/'"-•

, ,o,, '"'"" .u.-11,'lo.s

r,

Ol e e.<,&

7~

e,~,,,,,.,.,, 1~,;;;~'E t,r "·1f•• ·•
'-1•

I

I

•
'
,
II V 12 und n
r'
'Zer/"'I'
,A".,c &,&tidjllll' I •
(JC,C -

I

& CC

&

•

,.,

ff

J J O ~ 8 C. ,'1

II ~

•

V.26 1st das Blut Christi, das Loeaegeld• das Suehnanittel• mit welo~em
er n

'

,

E f' t11, ; 111- 1

11

e:Lnging.

Es 1st kein wiederholtes Hineingehen in ein

bloss Torbildlichea Allerheiligste, aondern ein eimaliger (im Sinne von:
ein fuer alle l.lal) Eingang in daa himml.iaohe Allerheiligate. daa hier
betont wird.
Hohenprieater■

Die l7irkungskra.ft des dam im al ten Bunde Eingehen des

in das Allerheili~ate entsprechendenEiJJgang dvoh~i i • ~ ,~en Blut
zeigt

11

«.:

w ,, ,.:,, ,, ;J,,;ea,fn,,

r:e~•.".

Vergl.. v.2,. l'fioht bevor er

eine

:Sm-

merr,aehrende.ev,ig gueltige Erloeaung, eine Loakaufung Ton der Schuld
und Strafe der Suenden bewirkt hatte,("

,,,..e •,Pa ,o.r
J

,

•

iat Part.Aor.

gebildet nach dam II.Aorist) e;iJJg er ein fuer alle llal in daa himmliache
Allerhe111gate ein. Bezeiohnend 1st daa Verbun n

.I

,

.

I

e ,,.e, fi,u,,,._~ n im lle-

d1um gebraucht, in der Bedeutung .tuer aioh erlangen.

War dieae Erloeaung

daher Christi eigentuem11ohes Bes1tztum (Lue~am•nn,s.286;KeU,s.242) so
wird aie - denn er ala der Suendloae bedurtte 1hrer nioht - den auemligen

Uensohen zugewendet. Scmit 1st die Erloeaung mioht bei auendigen lien-

1ohen, aondern bei Christo zu suohen.
In diesem Zusarrunenha!Jg ist der Irrtun abzuweisen, dus Christwr erst

naoh sebler Erhoehung Hohepriester wurde. Wir ko8l'1D9n der Ansioht de■
Dr. B.Weiss in sein8Jn Lehrbuoh der Bibliaohen Theolog:le des

nur Reoht geben: ''M:Lt Recht aber hat Riehm die nooh
und

TOD

n;s.

601

Uesaner (S.297f)

Schenkel (S,336) vertretene Anaioht zurueokgewiesen.wonaoh erst mit

dem E~onge · Christi ins Allerheiligste das Bohepriestertm Christi be•
Damit wird zugleich ueber Bleek1 Ansioht da■ 1J'rteil gefaellt;
in
der in seinem Brie£ an die Bobraeer,II,l.S.360/denselben Irrtua gen.et;
ginnt."

der von Dr.J.Ohr.v.Ho:f'mann in seiner Bibliaohen Theologie des Hemm
Testaments,S.168 wie Dr.Weiss ala soloher bezeiohnet und anerlamnt wirde
Zur weiteren Erklaerung der "

,

.},n11w1",.r

n

folgt mm V.13-14 eine oon-

clusio a minore ad majus. ner ·erst d:leser Verse setst die Bed:lJJg,mg:
"Denn wenn dao Blut von Beecken und Stieren und Asohe von der Kuh die
Verunreinigten besprengend, heiligt zur Reinheit des Fleisohe ■ - "• Verbunden mit. v.14 ergibt aich, dasa "i'olgende zwei Gedanlcen in einander
versohlungon sind:
U!!l

1) Wenn sohon das Thierblut Reinig,.mg sohattt •

wie viel mehr das Blut Ohrist:1.7

2) wenn jenea Fleisoheareinheit;

so bewirkt dieses Gevtissensreinheit." (Luenamann;s.286).
th recht schari' den Wert der Suehnemittel des alten und neuen

duroh einen Gegensatz hervorzuJahren;

Bunde ■

stellt der Ver.t"asaer daa Opf'er-

blut der Tiera dam des Erloesers gegenueber.

Zu dem Blut der Opf'ertiere

(sohon V.12 angegeben) :ruegt der Veri'aaser bier daa aua der Aaohe der

.

roten Kuh bereitete Sprengwaaaer h:lnzu, daa zur Reinig,mg darer diente;
die duroh Beruehrung von Henaohelleiohen und Totengebeinen unrein geworden waren. 'Nu.19, 9.13.20.21. LXX: " f.,J,,,a .,_,t-,.ru oil"• Schon dieae
Reinigangsmittel bewirkten neiaoblioheaoeranonielleaab~r auoh bloaa
aeuaserliohere Reinig,mg• deren Zuatandelmmmen die Betretf'enden tem.poraererweiae von der Strafe der Verunre:lnigung befreite. bis duroh eine
neue Missetat, ein neue1 Vergehen die Wiederholung aoloher Reinigunga•

----11111111!-------~-a~=
-------------------und Suehnungaoeremonien eri'orderte.
Dieaem allen gegenueber ateht mm ala Ton unendlioh koeatlioher•
Wert n

,o ,,,,""c,u,tt. c-o-,,. Xec 6"~ ", und dieaer Vera bildet e!ne herrliohe

Kl:imax,

die der Veri'asser duroh Steigenmg in den Parallelen dieaea

Abaohnitta nun erreioht hat. Zuna.eohat iat una daran gelegen• den
'

,

J

,

daa Erloeaungsv,erk Christi schildernden RelatiTaatz.'' fu rfr.-, ~,,~,,--. 7:o.r _u.,,,,,.,

,
t.tlfl". :1Jeoff1,ve.,/" ' Ev • • • ",

naeher zu betraohten.

"Welcher ve:nnoege ewigen Geistes sioh selbat Gott dargebraoht hat
Mit Proi'.Stoecy.118.rdt (Rei'erat.S.266) gegen lteil•B'o~;

makellos."

Delitzaoh, Riehm, und Luenemann (Keil.S.248) f'aBBen vtir den Auadruok
n _r'

vc.i

-

'

Jll'lt>_µ..c "i:o .s

"

,

«,,,,,,,,.,,n ala sioh aui' die goettliohe JTatur Christi be-

ziehend, denn "darunter is~ die goettlioha :tlatur Christi su wratehen
wie auch Ram.1,3.4. (2.Cor.3.17) ••• Duroh se:lnen ew:lgen Geist, duroh
die eY1ige Got theit, hat Christus sich selbat geoptert." Andere Aualeg,mgen bereiten Schwierigkeiten.
n

Nil o~,z'r ,,K& Y

II

a.ls

11 die

\Vaehrend nun aber Luenanann den Begrif'f
Uebernahme des lreuzestodes aut Brden1 wr-

ateht(S.289), meint Koil(S.249):Es umf'aaat beidea, "beglnnt dam.it; dass
er• aich in den Tod dahingibt und sohlieast damit• dass er ala der duroh
den Tod Hindurohgegangene vor Gott ersohaint."

Die Chriatllohe Doganatlk

von Dr.Pieper erklaert, indem aie den Auadruok n
bum n:lmmt; Vol.ii,S.206:

~......... c,1~0,,, n z,n Ver-

"Die Selbatopfenmg Christi ,nf'ust aber naoh

der Sohrii't ein Doppeltes: Chriatua hat

■ioh selb■t

f'uer

in _ ■einem heiligen Leben (obedientla aotiTB.) Hebr.9.141

obne Wandel Gott geoptert hat. So auoh Hebr.7.28."

un■

gegeben

•~er sioh selbst

Ohne 2weifel mm liegt

in dam Auadruok beidea: die obedientia aotiTB. et paaai'ft., und Keil mag

nioht Unreoht haben.

weDJl

er den Auadruok auoh aut Christi Brsohelnen

vor Gott bezieht. Sioher aber

■teht,

daBB bei diesmn. Begrlfi" Christi

Kreuzeatod nioht ausgesohloasenwerden darf'e

"~ f-JK'-v" war Chriatua n :;~ ""'-"""' o.s ",malcello■.tehllos.

War die

J'ehllo■lg-

----------.,.,...-------------------bit daa leibliohe Requiait der Tieropter sur Zeit

de■

al.ten

Bund•••

10

war Christua hbJgegen n ;:.;'N w.,,-,o.s " hinaiohtlloh ae!ner wlhrend
IGiJJee g
anzen irdiaohen Lebens bewiesenen Suendl.01ig]mit, die :lhn ge-

eignet werden liess die Suenderwelt duroh

■ein Suehnop1'er

su

Ter■oeJm

en.

•
Demzuf'olge hat " c ~ or.!..-,.wr. 7:ov Xe,G'rH " einen 110 einsigarttgen Wert•

Weil es das Blut des Heilsmittlers 1st, Xap.3,14J6,6J8,l " (Der Brief'
an die Hebraeer, Riggenbaoh,S.263).

Es hat reinigende Kraft an den

Oewissen de~ Mensohen, insofern der Glaube an die d\D"oh die1e1 Blut erwirkte Vergebung der Suenden gegenueber den toten,auend:lgen Werlmn e:ln
gutes Ge\'lissen mi t sich bringt. Daro.us ergibt aioh dann auoh der reohte
Ootteadienst seitens der Glaeubigen, die naoh 1.Pet.2,9 ala daa "koenigliche Priestertum"bezeichnet warden. Hierzu die treffliohe Auslegung
Dr.Stoeokhardt 1 s ( Rei'erat,S.322): "Duroh den hohenpriesterU.ohen Dienst
Christi sind nuoh vlir Priester vor Gott geworden ••• Daraut iat ea mit
unserer · Reinigung abgesehen, dass wir dem lebendigen Gott dien.an." Vergl.
l.Pet.1,191 1.Jn.1 1 7; Rev.1 1 6 zu diesem Verse. Oerade dar:ln• daaa jeder
Glaeubige aioh au£ Christi Verdienst und die erloeae:ade ltraft aeinea
Blutes verlassend sioh dam Thron Gottes nahen dari','1121 Vergeb,mg uiner
Suenden zu erlangen, besteht der volllcommaJ'le Zugq su ~tt~ den der
alte Bund mit seinem. Priestert1111 nioht gawaehren konnte. Folge deaaen
ist aber auoh die voellige Bei'riedigung des Gewiasena,welohe daa alttestamentliohe Priestertum mit seinen manoherlei Optern bewirken komxte.
Smit 1st auch duroh den ebenbehandelten Absohnitt dee Hebraeerbriefa
die Voraueglichkeit des NT Gottesdienat gegen ueber der dee alten Jclar
bevtiesen. Der nun folgeme vierte B8W8i11 dafuer atehb :ln anger Verbind,mg
nilhit, insofern eben das Blut Christi dae ein tuer alle l1al genuegende
Selbatopfer des ewigen Hohenpriestera, daa den A'! of'twiederholten Opf'era
Segenuebergestellt, dieae ala unvollkommen und ungenuegend erkennen laeaet.
Das iat der Inhalt der naeohsten Abaobnitta, Xapitel DC• ll -

2e.•

u. Du duroh -=c-::-hr-1~~------~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - - ---.,..,
Ille Mal
ati Selb11topf'er vergo111ene■ Blut lat du e:ln 1'1111'
genuegende Opi'er dea ewigen Hohenprie11ter■•
Klpitel U:116-28

In der

Aua.tue11rung dieaea

Bewei■ea

i'uer die Vorsuagliohlmit des

Zleuteatamentliohen Gottesdienatea iat der Gedanla,ngang ,md

logi■ahe

Zua8111111enha2lg der einzelnen Verse dieaer: Durch aein

Selb■topter(v.1,)

lat Chriatua der Mittler einea neuen Bundea (V.16) 1

wa■

aber den !od

vorauaaetzt (V .16-17). Im eraten Bunde war E:lmreihung duroh Blu:li no.t;..
ig, und . ohn9 Blutvergieasen gibt 8a k8ine Vergebq im

mo■aiaohan

Ge-

aetz (V.18-22). Zur Eimreihung nun dea hinmlliaohen Heillgtm■ bedurt'te 8 B 8ines beaaeren Op:f'era.,naemlioh Christi, daa er am Ende der Welt
ein fuer alle lla.l duroh seinen suendentilge:nden Opf'ertod dargebraoht
hat. l-lun iat bei s euner zu 9rwartenden Wiederk:unf't sum Heil derer,die
auf' 1hn warten, kein .t'erne~ea Op:f'er mehr noetig (V.23-28).
llit ." t/'1,"'- r ou-ro" au:f'. daa in V.9-14 dargelegte.vor1U8gliohere Opf'er
Christi zurueok\7eisend, nennt der Veri'aaaer nun in V.16 Chriat1n den.
n

tfL11.,J,, i'.t-,,s Kou. ,,,;s,,,,,u,d',~,is

(n oJiw.s

11

)

warden aoll:

n

und zeigt dann 1m :f'olgenden Zmtokaats

an, was demit., daas Chriatua der Uittler iat, ersiel~
11

µ

o .N"-.s

I

~

I

,,...,,,,,, T_,/ ' " - - , ,,,,,. n i.e. der !od Christi,

da.ss9n liJotwendiskeit hinsiohtlioh e:lnes Testaments :ln V.18-17 dargelegt wird. lioetig war der Todrlzur n ,;_ 7,, J ,/7 e. 4!*n ( eigentliah: die
Freigebung fuer LoesegeldJ BefreiUJlg' ·

't'OJl

der Strafe tur die SUende-

Schirlitz,S.49) von Uebertretungen sur Zeitcldea alten Bunde••

'IIIL

den.

Berui'enen das T«!rheiBBene, ewige Erbe 1usummden. Wie ■ohan dargelegb;
konnten die AT Opi'er dies nioht leiaten. Dagegen iat Chriatua gerade
demegen weil er dies leisten komte., der llittler dea neuen Bunde■• Sein
ErloeaUD&swerk hat aber auoh de11,egen "retro-aotin

ftl'Wln • in■ot'ern

ea zur Suehne der unter dam al ten Bund 1,,gqgenen Jliaaetaten wirka•

war. V.28.Xap.11 1 39•40• Ea war aber auoh sugleiah noetig.

daa■ daa Op-

hr Christi einsn ~olohen Wert besaaa wie aua dem Auaclruok •ol KIKJ11.,i'v•c -

p

hanorgeht• da Gottes Bentrung umrandelbar

•le,

damit aie

:1.■t.

Ran.11.2&.

Bend'en •IDII

11

daa duroh Christi Tod erworben iat.

Da111 diesea

da■ Requi■it Ohri■tl

llittlersoha,ft oder vielmehr - und wozu una der Begri:tt a A"..I~ "on,u.£,:,,. a
ningt (Ci'r• .Annerl.."Ullg zu dieaem Verse) - aeiner Stellung

al■ Brbla■■er

oder Testator 1st. zeigt v.1s. lie:an demganaeaa eiDe Erbaohaft oder e:lne
Erbvertuegung Geltung haben soll, muss der Tod des Erblaaaers naohgnieaen,bezeugt und i'estgestellt vrorden aeiD. Bekraei'tigt wird dies duro~
den in V.17 gebrauchten Ausdruok

11 , ; ; ;

n1ta;;sn i.e. unter der Bedinglmg•

dass die Urheber des Testaments gestorben siDd. Positiv dargelegt wird
dies in V.l 7b durch die Aussage, dass ein Test1111ent bei Lebseit des Testators kei.~e Geltung hat.
Diese allgemein naoh menschl.iohem Recht anerkannte Regel wendet mm
der Ver1'asser auf den alton Bund an undweist in V.18-22 naoh• wie du.rob
Blut, das den Tod voraussetzt. naoh mosaisohem Geaets fast allea gereinigt v,urde, und dass. wo es sioh um Vergelnmg der Suanden hamelt;

naah Vorschrift ode■
1'inden musste.

r
, ")
Gesetze■ BlutTergieaaen(" ,,.,.,,.~-,.r~~u-.

atatt-

Eine zutrei'1'ende Bemerkung hierau hat St~er (Delitsaoh

S.424):"Fast ausnahnslos ist die erste Regel• Reinigung .mit Blut zu vollziehen;ganz ohnG Ausnahne aber ateht daa letste \Tort da. n Uuaate mm
au:r diese Weise das irdisohe Heiligtum. entsuehnt werden,

■o

bedurf'te ea

zur Wei.hung des himmlisohen notwendig eines besaeren Optera.(V.23). lfaohdem also der Verfasser dies vorausgesohiokt hat• kcmmrt er in V.24-28
au:r den Hauptpunkt dieaes Absohnitta zu spreohen• und ea folgt nun eine
inhaltsreiohe DarstellUJJg dea Selbstopfers Christi in aeinen veraohiedenen Beziehungen.
Ala Hoherpriester gingChriatua (naoh v.24) nioht in ein mit Haenden
gemaohtea Reiligste i.e. Al.lerheiligate ein. Vorangeatellt wird bier
11

A''' ea Po,',,,.,,

11

ala Hauptbegritt. llit Baezlden gemaoht war daa ir-

diaohe Allerheiligste• Aot.7.48;17.24• und nur ein a .:..-ccrrnor"(i.e.

---------=~a-:-- ----------------"• "Das jenaeitige Allerheiligate iat du
ewig geweaene; daa irdiaohe nur deaaen 1ml Dieaaeita herabgeworf.ener

Schatte; den ea ala aohwaohea. himmel~it veraohiedenea Abblld aioh ggenueber hat. (Delitzaoh.s.431) Ihm gegenueber ataht daa n 1l.r
0

..

,

11-et1.,, 0 v

",

''°

.;.r;,, r;,,.

Christus in die innigate Gemeinaohaf't mit Gott trat;

v;11. Der Zweok deasen war.

'Ull1

jetzt vor elem. Angeaioht Gotta■ zu

UZ>-

sern Glmsten ("in our behalf'"- 20th.Cent.Tranalation of the llew Teatament) zu eraoheinen, Kap.7.26. Keine "L'lolke• kein Rauohneb~l verhinderte

Um, wie naoh Lev.16•2 den AT Prieater zur Verhuetung dea Todea duroh
sein Ersoheinen vor dem Angeaioht11Gottea (Ex.30.20JLev.18•12.13) n ~..--

'/0"''' ~,J,,...,,.,u

7f

Jieofi,jJi,:,,,£.;,p. "Auoh hierin l~gt ein H:lmreia au:t'

die Hoheit Christi des h:immlisohen Hohenprieatera." (Luenanann.s.301).
Und Zl7ar ersoheint Christua
daher betont,aehnlioh wie

II

11

;A; e 9;,,, "-am Ende dea

o .w.. -rau'e,rc-111

Satzea und

in Kap.7;&-ala unaer Fuer-

spreoher (1 ~n.2.1) und auf' unaere Seligkeit bedaoht. Sallit i■t der
1·

Zr1eok seines Einganga in den Himmel aioh fuer una Gott darzuatellen.
Aber wir haben an ihm nioht nur einen 8'R'igen Priester und Ve:rmittler
sondern auoh zugleioh ein eimaligea zur Vergebung der Suenden voellig
genuegendea Opfer, wie v.25-28 waiter darlegt.
Es .i'olgt nun V.26 ein Vergleioh zwiachen Christo und dan. HohenprieaJ

ter des alten Bunclea. Dieaer muBBte alljaehrlich " '" " (in Begleit,mg

mi t.

Vlie l.Cor.4.21; l.Jn.6.8 vergl.Lev.16•3 )n

daa Blut einea Opfera darbringen. Blut.

da■

r,
.,,,.,,,,_.re

nioht

■ein

JI'

a~,, o"itl•,:'

■

eignea war. Dieae

beataend:lge V/iederhol,mg einea Opfera mit fremden Blut(:lm Geganaatz zu
<

,

" E11. u- ~ 0

nioht:

11

"'

")

findet sich in Christi .Amtataetigkeit ala Hoharpr:le■ter
n

o J.tl' ;,,_

einer Wiederholung aeima

Selbatop,ter■

•

"Die Voratellung

eracheint aoi'ort UD110egl:loh

■o

bald man ihre Konaequenzen bedenlct." (Der Brie.t an die llebraeer• Rig.
duroh
genbach• s.286) Bezeiohnet wird aber nicht mw,/da■ Sichdaratellen mlt
aeinem Blut vor Gott :Im himmllachen Allerhailigaten• acmdern der Slnn

ins "110 h

:t deahalb ging Christua e:ln :ln daa himmliaohe Allerbe:ll!g■f;e•

'1111 •laba.J.d dasaelbe wieder zu verlaHen ,md

aelbst

zu opfem." (Luenemann,S.301)

mat■

lfeue mat Brden

■iah

Daaa daher die roemi■oh-b:tholi■om

Lebre von der !:Iesse, der unblutigen Wiederholung des

Opt"er■ Christi,■

•ohriftwidrig iat, soll te jedan einleuohtan. Waere ea nun wirklloh der
Fall, dass Christus sioh oftmala haette darbringen
0

.Pfern muessen,\Vie es der Hoheprieater :Im A'l

lioh " 'iio ~)./Ko

:;;.J,i.,, 11

mue■aen,

mua■te•

alljaehrlioh

dann butte er 'nhr-

i.e. den Tod erleiden_muea■en "Tall Anf'aJJg der

i'lelt her, da jo. keine Generation der ·uensohen frei

TOD

Suemen iat. Ua.-

denkbat: ist aber n1.m eine solohe Vervielfaeitigung der Paa■ion Christi;
und so stebt es auoh :r.aoh V.26b in Wirkliohkeit andera1 l'lun

aber(a.,.,..,;~

!m logisohen Sinn: wie es tataaechlioh der Fall iat) 1st Chriatu■
I-" •

'"'' 6

~

I

,,..,,F,'),,. c••,..:,,l,U,,, ",Sa:·:q.1>eito

. hienen ( 11
erao

"
o.r

die Zeit ertuellet ward9 (~.4.4)

"
' ,. 'n :
GfJ«.
Yt.er,,,',9., "'"•tJKI

•,:6,..1

. n-.&.
20 J l • Jn.v,
• 5 •8 J
l.'l:1m.3;1e,l.pn,.1,

Col.1;4; l.Jn.2 1 28;1.Pet.5,4) zur Suementilgung

i.e. Authebung der

Suende duroh sein Opfer. "Eimal 1st e• au■ dem 1.fyateri1111 de■ ~oettliahon Ratschlusses auf den Schauplatz der Gesohiohte he1Torgetraten•

'ID

das Opf'er zu leisten, durch V18lohes er d6~ ala nrd111111U.ohll Solmld auf'
der J!enschheit lastenden Suende ohne weiterh:ln erforderliohe Lei■t,mg
einEnde maohte." (Delitzsoh.S.438)
Zur Bekraei'tigung und Geltendmaobung des obigen a ~."' 'E

II

lae■ at

dor Verfasser V.27-28 eine Analogie· erfolgen: "Und in wief'ern ea den
:Uensohen bevorsteht eimnal zu sterben, danaoh i.ber da■ Ger:loht: ao wircl
.•uoh Christus.einnal dargebraoht, um vieler Suemen au bue■■en• a,n
zweiten Uale ohne Suende siohtbar warden, denen die ■elner 1111.rten
Heil n•

rm

&'ID

Ratsohluss Gottes 1st es besoh:leden• daBB der Jlen■oh nur

e:lnnal stirbt und dann das Gerioht tolgt. Dam Argment betrett■ Au■nahnefaellen dieser allgemein gueltigen Regel entgegnen w:lr m:lt Cal"fin1
"Si quis objioiat, bis quosdam eSBe mortuoa, ut Lu&r1111 et dmile■.ex
pedita est solutio, apo1tol1111. hie de ord:lnaria hcm1ma ocmdit:lone d:l.a-

11

putare. n (Luenemann.,S.303) •

Bebenbei iat mit

'!- • 7~ ,1;

p,,;,,•

.,...,,re.,. •

die Fuchtel der roemiaoh-ka.tholiaohen Kirohe,daa Fegteur., ala e:IJJe Er-

f'indung verurteilt.

Das Bauptmoment aber und tertium

lat enthalten in dam· n :;;;,r.

~,o#.A,,,.i. ..

",v.2e. •Da.•

ocnparaticmi■
eiDllalige ste:r-

ben der Uenschen hat die Unn~egliohkeit einea •• ,oiJA.l~u.r , • .P.-;.,,,.

zur Kehrseite. 11 (Delitzaoh.,S.439).

•

Dem eimaligen Sterben der llenaohen

vergleicht sich Christi einmalige Opfenmg und dam au:t das Sterben folgende Gericht die schliesaliohe lYiederlamtt. Der ZWeck des ebmaal~en
Op:f'era Christi leigt in den W6rten : n leJ
t'

,

"-"""'" rc ... .r

11

•

7'

o

~,,;a;,;;,,, ~""'''/"•',,,.

Ut.26.,2B;Rom.6,16. I.fit Delitzaoh (S.442) gegen Luenamann

(S.304) i'o.ss en wir do.s Vorbum "~,,, ,y11,:;,,, n in der Bedeuiamg •auf'
sioh zu nehmen11 und im Sirme vcn: die ven'lirkte Strafe au tragen.,Lff'e
17.,16;20.,191'1'. Auch po.sat dieae Au:l':f'asaung zu der Weisaagung in Jes.
63.,4 die Jesu stellvertretendea ~eiden in seiner Uebernalme der Suenden
der Mensohhbit zum Ausdruok bringt. We:nn Christua mm sum &Weitemnal erscheint., "

fK, .sl11;z-.i;.,..,~,,'t,TM11

-und dies kann aioh nioht aut die Er-

scheinung des au:f'enreckten Chriatua vcr seiner Jllmmelf'ahrt besiehan.wird ~r

II

xwe'c..s J,1,c,••r~:e.sn

Suen&, aein. Dies iat nioht

dass er nun persoenlioh f'rei vcn Suende i.e.

TOD

110

zu veratehen;

Suendenluat aein werde•

die sich bei seinem eraten Eraoheinen an illn getundan. hat.(IrYiJlgianer) ·
Dagegen spricht Kap.4.,16. Vielmehr wird Chriatua bei aeinam neiten Kan.men., 1m ~egenteil zum ersten., f'rei aein von dm ein :tuer al.le llal. vollbraohten Werk der Suehnq menaohlicher Suende. Unbelaatet von Su.end.a
.... ~
,
wird er die SeligkBit bringen • -roc 6 "'ii"•" J"aro
den Olaeu-

_,.,,,,.r ••

bigen; 1, Cor.1.1j Phil 3;20.

"Daa iat der letzte,hoheprieaterlio~

Dienst, den er uns leiatet., dasa er un~ die ewige Seligkeit aohenld;.
Dann iat d~e Vollendung gekcmmen.• (Dr.Stoeckhardt., Referat.,S.299)e

............
Amerlamgen zu Xapitel IXilS-28
(Siehe f'olgende Seite) ••

- - - - - ~ -- - - - - -- - -,-.,D______________________
Anmerlamgen zu Kapitel DC116-28
!era

':! -

Zu der BedeutWJg von

n rle.,e.

J-,,~11,

n

haben wir

a) ~ Expositor• s Greek Testaments n 'b;;o,
of these words is doubt.tiii. in the LXX

,,e

Folgende■1

tl'e.~J,,,K,, •• The mean-

~,,'Jc,,.

•oooura
about 280 times and in all but four inatanoea tranalatea •Btritha
covenant. In classical and Hellenistic Greek it is the OClllllOD
v:ord for "vtill" or "testament•. The meanblg•in thia verae ia ob- (.-teatament;)
Jectionable: 1) the constant Biblical uaue b:y whioh• with one
doubtf'ul exception in Galatians "diathekeJf stands for oonmant:
2) :the argument of Y.18 is destroyed• 11' wa undsrtltand V.16-17
of wills., since in this verse it is the first covenant that 1■
· refer1·ed to.
ffestcott., Randall• Hatch and Moulton thiJlk it po111ible to retain covenant • To support his argument the writer adduaea the
general law that he vtho makes a covenant does so at the expenae
of 11:re. V.18 explains this. Tho covenanting people were received into the covenant thro8gh death. That oovenant beoame valid only ove1· dead bodies of the victims slain as repreaenting
the people. 'lhatever this substitutiOJlaey death may haw meant.
it was necessary to the ratification of the oovammt. On the whole•
this interpretation is to be preferred• Certainly it ocmnecta muah
better with ,·,hat i'ollows. n
n ~e.,

b) Critical Commentary on the Epistle to the Hebnnra 1 Francia Sampaon1

p.SG1:

.

"In V.16 it is contemplated as the dispensation of the Father;

in V.16 it is viewed as the Son•a. Now as it is the Father••• it is
a dispensation; but as it is the transaction of the dying Ued:lator.
it is a lnst vtill and testament.
c) Der Briei' an die llebraeer1 Dr.Ebrard1 s.3181
"Durcmveg mit Testament wird diatheke von Chr,yaoat0111ua.Vulg.Luther,
den aelteren ~utherisohen Theologen;durohweg mit 11Bund11 TOD den
meisten refonnierten Theologen• beaondera Grotiu•• dami TOD J.lichaeli ■ ;
Tholuok und andern~ einen \7eohael in der Bedeutung nehnen an Bleek•
Olshausen und meherer Neuere."
Wie nun schon bei der Abhandlung dieaea Verses angegeben a:ind wir geneigt
die Uebereetzung von "Testament" ala die riohtige anaunehmen. Freilioh
ganz geloest wird die Schwierigkeit einea l7ortapiela nioht. aber die Annahme dessen scheint leichter zu aein ala die der anderen Jlaber11a:li~;
die vielleicht besser z~ dm Folgenden jla.sst• aber die :lD 0 kl.ernnam1•
liegende Andeutung auf eµi Testament aua den Augen laeaat.
D

Vera 28 - Sehr umstritten illt die Bedeut,mg de■ " :C "'"'I~ i1." n • Un■ere
angenommene Bedeuttmg von "aut sioh zu nehmen• wird von Delits■oh (S.440)
wie folgend verteidigt:
"Aber auch "um wegzuachafi'en vieler Suenden" (Luther.Bleek.LueJlan~nn u.a.)
dari' man nicht ueberaetzen, ohwohl Ho:tai.ad dieaer Ueberaetzung al ■ der
allein riohtigen besteht.(Sohriftb.2•1•311) Daa Fortaohaffen kann cler
Z\'leck des "anenegken" se:ln., kann also dm Sinne naoh kon11equen11 darin
liegen, aber i'ortsohai'i'en bedeutet dieaea Verbm nimala an aich.
In der Grundstelle,die unaer Vertaaser vor Augen hat• Jea.63.12, ateht
nun n,ar gerade "naaah", lf81ohea• wie "•airein" wegnebmen bedeuten kann•
aber dass ea hier auf sioh nehnen bedeutet. aieht man au■ Jea.63•4;
wo "sabal n daa Paralieiwort !at,u. aua Uatthaeua. weloher e■ Xap.8.16
mit "elabe" uebersetzt •••flir ueberaetzen also n\lll auf aioh zu nehmenn;

- - - - - -- --'llQlll, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gl.eich dem hebraeisohen "nasah" mit clan .Aldc. der Suende in der
Bhaedeutung ;;die So~d oder die Suende 8uehlen" (Ln-.&.1.1'7') oder
eu:f'iger die verwirkte Strafe tragen"• Lev.1s.1'7'J 20.1stt.
s.440.
Unmoeglioh hat hier "anenegkein" bier wie 7•27 den Sizm
II
Von i7 J' ~ f! 11 wie die Pesohitta ueberset1t: per ■-.et :lps1111 immolavit peccata multorum - ein korrupter OAd•nlceu• den ChrysostClllWI
und • • • vergeblioh duroh die Bemerlamg aua1uhelten ■uohen• da■a
Vhristua die Suenden der lfenaohheit clan goettl:lohen Erbarmen geoptert oder dargehalten, dass er sie vergebe oder vertilge. 11
Ihm stimmt Albrecht ru.tsohl in seinm Versoehnung uncl Reohti'ertigung
s.261 vollkcmmen be:l1
11
Del:ltzsoh hat vollkomm.en reoht• :lndem er
e.ls einen korrupten Gedanken bez:eiohnet• wenn manohe Kirohenvaeter
die Angabe des Zweoks von 11 proseneohthe:ls 11 so ver■tehen wollte,da■■
die Suenden der Mensohen in der Person Christi das eigentl:lohe Objekt der Da rbringung an Gott ae:l."

l!it dem ebenbehandelten Absohnitt, Kapitel IX•l6-28vhaette der Vertasser seine Argunentation ueber die Vortrettliohkeit des neute■tament
liohen Gottesdienstea absohliessen koennen. denn ~r- hat darin die Vollkomm.enheit des ein fuer alle llal genuegenden

Selbstopter■

Christi uncl

den erloese11den Wert seines Blutes den Lesern :ln lehrreioher Sohildenmg
~

1m einzelnen vorgetuehrt. Aber der Autor gibt s:loh dam:lt ~oht zu:l'rieden;

denn er hat noch dre:l

BeweJse fuer die Vollkoa:menha:lt des Muen

Bundes, durch welohe er den Hauptgedanken :ln diesem Tail des Hebraeerbrietea schart einpraegen will. Er z:eigt nun z:unaeohst :ln Xapitel X
zunaeohst, dass Christi Opfer ein genuegandea

i■t•

well ea daa Geaetz

er1'uellt (V.1-10), dass Christi eimeliges,koatbares Opf'er die alttestamentlichen. oft z:uwiederholemen Opfer weit uebertrit:tt (V.10-13)•
und sodann, daaa nun naoh se:inem Selbstopter auf' Grund der Sohr:lf't
fernere Opfer unnoetig und nutzlos s:lnd.

Dies sind die Bauptpunlcte;

die wie ala den letzten Absohn:ltt ,mserer Abhandlung :ln aller Kuarsa
betraohten wollen.

•• •••••••

- - - - - - -- -w;--; - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ,
1

•

Da. Christi vollkanmenea Selbstop1'er m.oht nur claa Geaets Oottea
erfuell t sondern auoh duroh seinen ein :tuer alle Ua1 ge:nuegenden
Ylert die al tteatamentliohen Opfer "ffltit uebertr1ttt; aind auf'
Grund der Sohri1't keine weiteren Opfer mehr noetig.
Kapitel x,1-1a

In Kap.9.26-28 hat der Ver1'asser dargelegt• daaa sur Suehnung der
Suenden der eimnalige Op1'ertod Christi noet:l.g war. Dies veranachaulioht
er nun in V.l-4 mit einem Hinweia au:t' die Tlirlamgaloa:l.gkeit der Clpter

m

alten Bund. die ja beataendig wiederholt werden muaaten. Bach v.1. ·

hatte das Gesetz nur einen Sohatte:n,Xap.8•6;Col.2 1 17.• (n_»,u~v "sur
Beton"I.Ulg vorongestellt) von den zukuenftigen Guetern und nioht 11 T~~
,
UNO Vat.
11
i.e. das Urbild der Saohen. (So Tholuok nach Delitsaoh•S•447;

.

andere: 11Ebrard: 11 die leibha1'tille. nioht blosa abgeaohattete Gestalt
selber": die Pesch. uebersetzt ea mit "aubstantia" und Luther mit "Weeen~ was das Vlort aber nioht bedeutet."-Delitzsoh.,S.447)
es nicht imstande alljaehrlioh mit denselben Opi'ern die

nooh . die

11

;;eoff'•exo_pa',,011-s ",

Samit :I.at
11

;e,.6f1~ov-zas

r.

wader die levitisohen Bohenprieater;

nooh die sioh durch diese zu Gott Nahenden zu vollenden. In dieser
totalen Wirkungslosigkeit des Opterdienstes hinsiohtlioh der Vollendung liegt die Unzulaengliohkeit soloher Opfer. Anderenfalla haetten
die Opfer sohon laengst autgehoert, derm eine demgemaeaae;, eiJlnal:lge
und vollkommene ReinigUl'lg des G8\'1iasena wuerde ala Vorauaaetsung daa
Einatellen weiterer Opfer haben, die ja in dem Fall ganz nutsloa waeren.
(V.2) "Da es sioh aber tatsaeohlioh nioht

80

verhaelt (V.3) 1:1.egt in

der alljaerigen l"/:1.ederhol,mg der Opfer e:l.ne alljaehr!ge Erirmenmg claran, class nooh Suenden vorhanden und •1:t suehnen sind." (Luenenuum;■ .314)
Vergl. 1. Cor.11 1 24.25; Lk,22 1 19. Wie nun V.4. zeigt, lieaa aioh im
al ten Bund aber auoh niohta anderea enra:irten: "Denn

88

1st unnoeglioh;

dass das Blut von Stieren und Boeoken Suenden wegne:tme".

Auageaohlo■-

sen :I.st ueberhaupt die Uoegliohkeit der Suehne der Suenden duroh den
Op:f'erdienat des

Ge ■etzea.

Ea bleibt claher nu.r die Alternat:I.Te_, daas

aie bei Christo, dam Mittler des neuen Bundea;zu auohen :I.at. Aber ea :I.at

1

bei ihm nicht nur die Uoegliohkeit ~ondern die Tat■aohe, da■■ kraft der
Vfillen■erf'uellung Gotte1 duroh Chri1tun reohte Vollendung suatude Jcamirt;.

f

Dies geht hervor aus dem Sohrif'tbeweia, Pa.401 7-91 der
un■ eres

■ioh

in Ve6-10

v.s.

Ebendaraa -

Absohnitta finclet.

n ,u~O
A
'
•
,
Et~•exo.M-El'o.S
61$
,#

'

'

'

'l'ol'l(o,..o,,;/y.-c

11

heist ea in

naoh der V.4. angegebenen Unmoegliohkeit - aprioht er,Chriatua. lfaoh der
Anaioht des Ver.i'assers redet Chriatua duroh den Paalmiaten und nar •

ll•j•" "

1m Praesens, denn er redet nooh inner duroh das ge■ohriebene Wort. Zu der

_Zeitbestimmung.,

11

bei seinem. Eintritt in die Welt" bemarlct

Wei■■,

s.691

"Der Ve r.i'asser denkt also bei seiner messiani■ohen Deutu.Dg de■ P■alme■

ih 1hm den Messias selbst redend, wie der Prophet ihn !m.

Gei■t

bei sein-

er bevorstehenden Uensohheit reden gehoert hat."
II

,,,,,,.,c'-6,,

K.-c. i1e,otf,oe.r,, 0,,1( ,,J,J,,G,s,~a1u.-. ,r.' ll•'i'11aT,f.,~ - n.

llit- ,den Awldruoken1

Opi'er und Darbringung sincl gemeint die blutigen und unblutigen Opfer, ,md
aolahe Ausdrueoke t~den aioh auah an andern AT Stellen s.B.
Jes.1,11: Jerom.6,2O; Hos.a;e.

P■ .so; 7-16:

Im Gegenaatz zu aolohen Optern aagt Chri■-

tus: "wohl aber hast du mir einen Leib .iubereitet•., daa hei■t., . Gott hat
1hn mit einem Leib versehen., damit er duroh daa Opfern deaaelben den Gna-

demvillen Gottea er.:f'uellen sollte, vergl.V.7. (Eine k:urse Darlegung der
text-critisohen Frage betreffs dieaer Stelle finclet
merkung zU: dieaem Verse.)

■ioh

in una~rer .An-

?fachdem ferner v.e. der Oedanlm wiederholt

wird, dasa Gott lcein Gef'allen an den unvollkcmmenen Op:f'ern hatte, wird
Christus .wieder als der RedeJJde in V.7. eiJJge.:f'uehrta n 'Z'oh a~Jro,, n .,
, '
.,
,
,_,
i.e. zur Zeit der Zubereitung des Leibe■; 11 ,J",,,,. 111ru, ,,,, ~•1'•~••1

/' ·11 ~ ~ 'o,,. l 'i"""N , ... ,

;;,~!

~ov "•

Gerade die■ i■t ein llillwei■

au!' die messianischen ;'leisaagimgen enthalten :Im. .Alten Teataent, und der
Zweok des KollllleDB Christi iat n

T•r

:-o,:il".c.; ,9,;.r

Darin liegt dla gehorsame Darbringimg des
Erloesung der Mensohheit, Phil.2.9, und

T; ,.,,,. ....:. r. ... •.

Leiba ■ Chri■ti al■

die■a Hingabe

Opfer sur

in den !od war

_,_,_ -----------------ein Ttilliger Akt. Ungennmgen und :treiffillig braohte er ■lob
fer dar. Gottes Gesetz war in seinem Herzen. und ea war
Binn ein williges Opfer.

Lk.1s.s1: Lk 22.15.•

S1lll

Op-

•m •inenten.

(Dr.Stoeokhardt•Raferat.

s.2ea-2es).
Es er!'olgt nun in

v.10

das Rasul.tat der Bingabe Ohri■ti se:lner aelb■t:

"Vleloher Willenaer!'uellung wir geheiligt worden ■ind durob du Opfer dea
Leibes Jesu Christi - oinmal. 11 • (i.e. duroh das Opfer. da■ im Leibe Je■u
Christi beateht). Wir merken• dass der Verfasser -wie in Xap.7;4 ,md
9,24 - hier don Ausdruok, don er betonen will, ans Ende de■ Satse ■ bringtoimnal..

Das in diesem Verse gebrauohte Verbum n -V'""'~'ir.lac

relat zu den Degri1'i'en

II

r • ~ •"';,If"J.,_,

11

n i■t oor-

und n "'., J., " ~, &'J.u. n (V.1 • 2) •

"Die Degrii'i'e: reinigen, heilii5en und vollenden warden haeufig :lm Brie.t
gebi-o.uoht zur Bezeiohn'I.Dlg deBBen, was Ohriatus an den

l.ten■ oben

getan hat

oder zu tun bezweokte und swar sind dieae Begr11'f'e inhal tlioh nahe Ter,

wandt. 11

(Dr.~.Feine, Theologie des Neuen Testament■•

s.401).

Den

In-

halt des Verse s koennen wir zusammenfassen in den Worten Delitsaoba•S•
466:

11

\Vo.s die gesetzliohen Opfer Jahr aus Jahr ein. nioht bewirlcen konn-

ten., die reohte, innerliohe und voelU.ge Helligung, daa hat daa Op:rer
dos Loibes Jesu gelaistat e1Dnal fuer :fmmer. 11
Seinem Argument

betretf■

kanunenen Opfers Christi in
malige Darlegung des

der Erfu.ellung des Geaetsea aeitens dea TOll•

v.1-1e.

laeast der

Vertae■er

Hauptunter■ ohiedea zwi■ohen

nun eine nooh-

dam AT Hohenpriester

und Christo in v.11-14 tolgen.
Zunaeohat zeigt er in v.11, da■s die wiederholten Opter :lm al.ten. Bund
11

0,:.,1~'; ,,,, ,1,,.;~,z,u. ;; uu,1i:.,, 11 , die Suenden nioht (woertlioh) "rings•

um wegnehmen11 konnten. "und auoh daa Opfer de■ grosaen Veraoehnungatagea
reiohte nur fuer ein Jahr und die oef'fentliohe Sohuld einea Jahre■• So
lconnten die alttestamentliohen Opfer nµr aut lur•e Zeit beruhigen und
troeaten. Es war allea Fliok- und Stueolmerk•

11

eine aeu■aerliohe•ldndi•ohe

Absolution", wie Luther a:$.e nennt. Dia Wiederhol,mg der Opter war ja
eine beataendige ErinneruJ2g an die Suande.n (DR.Stoeokhardt.Re1'erat,
S.267).
Diesen urnvirkaamen Op1'ern wird mm in V.12-141 einer lohoanen Reoa.pitulation der Hauptgedanken be'tretta dea Hohenprieatartuma Christi

,~e :;

in diesem _Teil des Bri~ea, daa Eine Opfer Ch~ati gegenueber geatellt.
Von diesem heist ea, v.14:
'

f:

Tovs

..,.

,

"'/' ".) 0,.;c-t. v o ..-.r

11

•

II

M,I,~
I

tJ'.

tl

O

,.,,.e-. 'I'.,,
•

I

.iJu'wKa.-

.!,:, l'; ck,,,.• .w:1

Ganz unnoatig aind daher alle waitaren Optar wie auoh

die unblutige Wiederholung doa Op1'ers Christi, die mit dieaer Stelle in
o.i'tenem Yfiderspruch steht. Beataht nun aber der Vlert dea Opf'era Christi
darin, dass es fuer die Suenden der Uensohan ein wirlcaamaa Suelmdttel

luenden bestehan •

So Dr.Weiss in se:lnem Lehrbuoh der Bibliachen Theo-

logie, s.514: "Vlie darum bei Paulus die

11

,;,

.11"': wfl,.s

II

der Saoha naoh

identiaoh ist mit der Nichtanreohnung oder Vergebung der Suande• ao lat
nach dem Zusammenhang von 101 14 mit V.11.18 die

II

ra ~ u'~,,.1

11

ident-

isoh mit der 11egnehmung oder der Vergebung der Suenden."
Es darf'

nwi

aber nioht getolgert warden, daaa die Vollendung dee Er-

loosungswerka Christi zugleioh die Beandigung seines hohenprieat~rliohen
Am.tea 1st aui' Grund von v.12 und V.13.

Zwar

eraohaint Chriatus da ala

der Regent, der zur reohten Gottaa aitst und wartet bis seine Feinde

&\Ill

Schemel seiner Fueaae gelegt warden, (Pa.110) aber damit wird nioht auf'gehoben, daaa Chriatus noch priesterlioh (intaroeaaor) dient.

"Der jen-

seits waltende Hoheprieater iat kein anderer ala der in wmahbarer Rah8
ewigtronende Koenig" (l.Cor.16 1 23-28) Delitsaoh,S.48'1. Alla, die aioh
dam priesterliohen lialten des erhoehten Hohanpriestera Christi unterstellen, find.en daa, was su ihrer Vollendung n&tig lat, in f'ertiger Bereitsohai't, ohne daaa Chriatua noch itgendetwaa su ihrer Selig]mit tun

Up. nooh eimnal. hervorzuheben• daaa die Vergeb,mg der Suenden keiner

.

I

weiteren Op:!'er bedarf, bringt der Verfaaser in V.16-1'1 du ZeugnJ.s der
Heiligen Sohri.f.'t. Er appeliert,sozuaagen, zum Beweis seines Argmenta
and den Urheber dee gesohriebenen Worts, an den Heiligen Geist, und ea
folgt nun din Zitat von Jer. 31,34 (sohon in Xap.a.1O qe:tuehrt). Der
11

Verfa.sser geht sehr :f'rei damit um•

aber auoh diese Freiheit gegenueber

dam Sohrii'tbuohstaben ist ein Werk des Heiligen Geistea."(Delitzaoh.L471)
An

dieaar Stelle weiaaagt der Prophet

TOD

der Gnade und Vergeb\mg der

Suende 1m neuen Bunde, der in der measianisohen Zeit duroh Christm zustande konmen soll. Der messianisohe Charakter dieser Weissag,mg ateht
fast, und so bezeugt also der Geist der Weiaaagung, daas duroh den neuan Bund, desser Mittler Christua 1st, der alte seine Guel tigkeit verloren hat. Ist aber der Inhalt des neuen Bundea,naoh obiger Weiasagung•
die Vergebung der Suende, dann 1st auoh naoh V.18 kein weiteres Opfer
J

zu dieaem Zwack mehr noetig.

•••••••
.Anmerlamg zu Kapitel x,1-1a
Vera 6

,.z~ .. ",waehrend der hebraeisohe
Text
t- nT , , • .:>
c 'J
t~
w't "c.'• " haette ea heiaaen sollen. Luana•
T
•• I
e
mann schreibt diese Dif.i'erenz einer zu:t'aelligen Corruption su.S.317:
"ind.em " r: " der Schlusabuohatabe des umittelbar vorhergehenden "irJ...J-.
,,r;_i " faelsohlioh zu dem folgenden Uort hinueber gezogen, statt TI
aber irrtuemlioh U geleaen wurde."
Hier hat unser Text

11 1

11

11

11

'P

• • • •• • •
Somit hat der Ver.f'asser in dieser Reoapitulation.Xapitel X,1-18 drei
Raupilgedanken hervorgehoben: l)Das Selbatopfer Christi hat das Geaetz Gottea
erfuellt; 2) sein ein fuer alle Mal geltendes Opfer uebersohattet die unvollkommenen Opfer des alten

Bunde ■;

3) au:t' Grund der Sohrii't

■ind

i'el'D8re

Opfer zur Vergebung der Suenden unnoetig. !latte der Veri'asser dieae Punkt;e
aohon vorher auagefuehrt oder beruehrt• ao dient die Wiederholung sur E:lnpraegung derselben, und sie sind in der Tat von groHer \Yiohtigkeit• da
sie

sum Fundament fuer die Lehre vcm Hohenprieatertua Christi gehoeren.

Im H:1.nbliok nun aut d~• inhaltareiohe Sohilderung cle■ B'ohenprie■ter

tum.11 Christi in dan ebenbehandelten Abaohnitt., beaondera mit Rueokaioh't
auf den mittleren Hauptteil der Epiatel., erkannen wir., daaa der

Veri'u■er

aeinen Lesern tiefe Vlahrheiten ueber die Person und .Amtataetigkeit Christi
ala Hoherprieater, die aat!:afaotio vioaria und den erloeaenclen Optertod
Christi in se:lnen Bezielnmgen am alten und neuen Bund. vor Augen gefuehrt
hat. Um uns nun am Ende unae_rer· Abhandlung der veraohiedenm Haup1acmente
zu vergegenwaertigen., koennen wir aie etwa. ao zua1111U1en1'aaaen1
Christus 1st der ewige Hoheprieater naoh der Weise J.lelohiaedeka. Begruendet wird die a daduroh., dasa er 1) der wahre, von Gott beruf'eJJe Hohepriester 1st., der Mitleid mit den Menaohen hat:

2) aein Prieatertna;

vorgebildet duroh daa ueber Aaron und ae:lnen Soehmm atehelJde Prieatertna
Uelohisedeks., iat vorzueglioher ala daa der Priester

Israel ■•

Daraua er-

folgt nun die Erhabenheit des neuteatementliohen Gotteadienatea., in dam
Christus ala Hoherprieater taetlg lat., ueber die dea alten
wie der Ort., an dem

Chri ■tua ■e:1.n

Bunde■•

Denn.,

hoheprieaterliohea at verwaltet., vor-

zueglioher iat ala der dea altteatamentliohen

Hohenprieater■., ■o

au.oh der

neue Bund geganueber dau. alten., cler jetzt abgeaoha1':tt iat. Dieaer neue
Bund bietet., :Im Gegenaatz am alten., den Kenaohen einen vol J kanmenen Zugang zu Gott., weloher duroh daa ein fu.er alle Jlal genuegende

Selb■topf'er

des evrigen Hohenprieatera zuatande kam. Iat nun dieaea vollkallnen., we:ll

...-,-

ea daa Geaetz Gottea erfuellt• ao ateht ea auoh1f8gen seiner e:ln :tuer
alle Mnl erloeaenden Kratt weit ueber den

kra:ttloaen.ge■etsliohen Op-

i'em. Iat aber auoh aui' Grund der Sohrift• Jer. 31.31-34• im neuen
durch Chriatum zuatande gekalmenen Bund Vergebung der Suende da• dazm
£olgt auoh ganz von

aelb■t. da■■ alle■

weitere Opi'em unnoet:lg iat.

Samit ist der :ln dieaer Arbeit behandelte Teil der Epiatel :f'uer die
Lehre vom Hohenpriestert,m Christi ,mgemein wioht:lg• well seine

•1111

rechten Verstaendnis des Verhaeltniases zwisohen dam alten und neueD

I

Bund leitende Darstellung die Centrali'igur der gansen lle:lligen SohrU't•
Jesum Chriatum. beleuohtet. Laesat nun unaer Verauoh dieaea hom•herr•
liahe Thema. elem Texte naoh auasufuehren noah viel su ffll811aahen uebrig;

so iat der gewonnene Vortell dieaer. daaa w:lr wenigatena .den llauptauegen
naah ein Bild des ewigen Bohenprieatera naoh dan. llebraeerbrief' vor
und den grosaen lfert d:leaer Epiatel fuer i'emerea Stud:l.1111 dieaaa

,ma

Diam&■

erkannt haben.

Den 11.11a1. 1929.
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